|
2rexerex
لرجومزنضيلزيشيخ
(500in)
المِّلّد المخامِس



$$
\begin{aligned}
& \text { خارِدُركِكَابرَرِّسنّة }
\end{aligned}
$$




مكية ومي خمس وثلاثون آية


 ( (1)

 يوم القيامة، وهذا يدل أّن إله العالمب، ما خلّق هذا العالم ليبقى مخلداً، بل إنما خلقه ليكون دارأ للعملك ثـم يفنيه ثـم يعيله، فيقع الجزاء في النـار
 خوّفوا به، لا يستعلدون لـحلوله، ولا يتفكَّرون ولا يتدبَّرون! .

 (1)

و中



 لهمه، أي ائتوني بكتاب سماوي كائن

 تصح، ما لم يقم عليها بُرهان.



أحد يساوي المشركين في الضالال، أي هم أضل من كل ضالّ، جيث



 لأنهم إما جمادات، وإما عباد مشتغلون بأحوالهم.


 الأصنام، فتتبرأ عن عبادتهم أو يراد بهم كل من يع يعبد من الملائكة، والجن، والإنس وغيرهمه

．（會绝会


 سِّرُّتُبِّنُ أي هِ هذا سحر واضح، لا شبهة فيه، يسحركم به محمد．




 عذاب الله، إذ لا ريب في أنه تعالى يعاجلني بالعقوبة، فكيف أجترىء
 أعلم بما تخوضون وتندفعون فيه، من القدح في وحي الله، والطعن في

 والرحمة لهم إن رجعوا عن الكفر والضلال．


ولَ


ويسألونه عن المغيبات، :عناداً ومكابرة، فأُمر


 المعنى: لا أدري ما يپير إليه أمري وأمركم في الدنيا، من الحوادن





 الهّ ما يفعلُ بي")


لا لا



 القرآن من المعاني المنطوية في التوراة، المطابقة لما في القرآلن، من




التوحيد، والوعد والوعيد، وغير ذلك، روي أنه لما آمن عبد الله بن سلام


 عبد الله؟ فقالوا: أعاذه الله من ذلك، فخرج عليهم عبد الله فقال : أشهد ألهـر







##  



 معالي الأمور لا ينالها أيدي الفقراء والرعاة!! قالوا: وعامة من منئبع محمداً




> (19V/V (1) (1) . سورة نصلت، آية : هr (Y)




##  

 (أهذا إفك قديم) فإِن كونه هصدقاً لكتاب موسىى، مقرر لحقيته قطعاً كأنه تعالى قالل : الذي يدل على صحة القرآن، أنكم لا تنازعون في أن الن اله أنزل



 يقولون في حقه ما يقولّون (\$كتَبٌ

 لِلَمُحْينِينِينَ أي المقصوود من إنزال هذا الكتاب إنذار المعرضين، وبشارة
. يَ يَزَنُونَ
 استقاموا على التوحيد والإيمان، وطاعة الرحمنن.

#  

 الصالحة خــلّدوا في الجنة.

##    









 عباس: ضأجباب الشا دعاء أبي بكر الصديق رضي اشا عنه، فأعتق تسعة من المؤمنين، ولم يُرِذ شيئَا من الخير، إلا أعانه النّ تعالى عله، وألها وأباب الشا دعاءه في ذريته، فلم يكن لله ولد إلا آمنوا جميعاً، فاجتمع لـ إسالام أبويه، وأولاده، ولم يكن ذلك لأحد من الصحابةه ولذلك فيل: إنها نزلت

.



 مؤكد، لأن قوله: (انتقبلن) وا(نتجاوز") وعدّ من النّ لهم بالتقبل والتجاوز ،
 في الدنيا.





 بالبعث، وما روي من أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قِينل




 إليه تعالى، تحقيقاً للحق، وتنبيها على خطنه في إسباد الوعد إليّهما中和 أَأَؤَلَّلِّهُ أي خرافات وأباطيل الأمم السابقة




 ضيعـوا فطـرتهـم الأصليـة، بـاتبـاع الشيطـان فخسروا حيـاتهـم وسعـادتهـم الأخرويَّة.
.


 عقاب.



(1) الدرجات في اللغة هي الطبقات من المراتب، وغلب استعمال الدرجات في الخير
 هنا إضمار تقديره: ولكل فريق منهم درجات أودركات، حذف الثاني اختصاراً لدلالة المذكور عليه.





 اللذات في الدنيا، رجاء |ثواب الآخرة، روى الشيخان عن عمر بن الخطاب

 فجلستُ فرفعت رأسي في البيت فوالّا ما رأيت فيه شيئاً يردُّ البضر، إلا
 على فارس والروم، ولا يعبدون الشا! فاستوى جالساً ثم قال : أفي شك
 فقلت: استغفر لي يا رسنول "الهّ. ."1") وعن عائشة رضي الله عنها قالت:





 النفس إذا اعتادت التنعم، صعب عليها الاحتراز، فربما حمله ذلك على فعل ما لا ينبغي.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) الحديث أخرجه البخاري في الرقاق }
\end{aligned}
$$








 والمعنى: إن هوداً قد أننرهم بذلك، وأعلمهم أن الرسل الذين بُعُوا قبله،

والذين سيعثون بعله، كلهم منذرون نحو إنذاره.
(
. ألصَّحِدِقِنَ

 صادقاً في كلامك.

.


 كفركم، وتطلبون العذاب من جهالتكم وسَفَهكم.


为
 أوديتهم، المتبشروا، وقالوا：هذا سحاب مبارك كمطرنا مانها، أي يأتينا بالمطر
重 فيها عذاب فظيع مؤلم．

承


 أي فجاءتهم الريح فدمرتهم، فأطبحوا لا يُرى إلا فساكنهم، لأن البريح













 يكفرون بآيات الها وينكرونها، وهو كاللتعليل لـهلاكهم


الذي كانوا يستعجلون به استهزاءا.

. ترَّهُونَ


 ينتفعوا بذلك .





(1) سورة الأنعام، آية: 7.



 إفكهم وأثر إفترائهم بقولهم إنها آلهة، وإنها تشفع لهم.

 الروحانيين، : وذلك أن ألروحانيين ثلاثة: أخيارهُم الملانينكةُ، وأثشرارمم








 والملانكة من نور، وهم مكلفون كالإِس بتوحيد الله وطاعته وعبادته، وجميع الجن

 كثيرة موجودة ولا نراها كالميكروبات والجراثيمه، والروح والعقل كما أثار إليه المصنف رحمه الها.

رجعوا إلى قومهم مصممين إنذارهم عذاب الشال، وداعين لهم إلى الإيمان، وذلك لا يكون إلا بعد إيمانهم، فعند ذلك:

دِ





.
 سمعوه من الكتاب، والإِيمان بالرسول الني نزل عليه القيا



 أنهم في حكم بني آدم ثواباً وعقاباً، وتمام الكلام في سورة الجن.






نجاته بواسطة الغير، أي ولئس له من ينغذه ويخلّصس من عذاب الله تعالبى،

 يخفى على أحد، حيث أعرضوا عن الاستجابة لدغوة الهُ.

## 居 

侵


 تقرير للقدرة على وجه عام، أي لا يعجزه شيء، فكما خلقهم يعيدهم.

##  




 كأنهم يطمعون في الخلاصن بالاعترا
 كفركم وجحودكم للحساب والجزاء.

##   

(أَّهِبِ| الفاء جواب شرط محذون، أي إذا كان عاقبة أمر الكفرة

 والمراد بأولو العزم: أصحاب الشرائع الذين اجتههلوا في ألما تأسيسها وصبروا






 وقال الزجاج: لا يهلك مع رحمة الش وفضله، إلا الفوم الفاسقون.
والش أعلم بمراده، والحمد لّا على نعماثه، والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وصحبه، وعلى العلماء العاملين بسنته، والحمد الشّ رب العالمين

## ("تم بعونه تعالى تفسر سورة الأحقاف")

*     *         * 



مدنية وآيها ثمان وثلاثون آية

. . .








وجود بالكلية.
(1) سورة النحل، آية: هV .

 وتنبيهاً على سمو مكانه من بين سائر ما يجب الإيمان به، وأنه أصل في في


 قلوبهم، لأن القلوب إذا صلحت صلح الجسد كله.




 أحوال الفريقين، وأوصافهم الجارية في الغرابة مجرى الأمثال، وهي اتباع الأولين الباطل وخسرانهمّ، واتباع الآخرين الحق وفوزهمم.

中





 يكون منه، وذلك بضرب الرأس، فإذا أبين عن بدنه، كان أنسرع للموت

人وَا

 ذلك أو تفدون فداءة، والمعنى: التخيير بين الاسترقاق، والمنزّ، والفداء.

 بها، مـن السـلاح، والكُراع، وأسـند وضعِهـا إليها وهـو لأَملهـا إسنـاداً مجازياً، والمعنى إنهم لا يزالون على ذلك أبداً إلى أن لا يكون


 ولذلك أمركم بالقتال، وبلاكم بالكافرين لتُباهدوهم، فتستوجبوا ثوابِ الشا
 يضيّها، بل يونيهم ثواب أعمالهم.

## 




 كانه ساكنه منذ نُلنق.

## .

(
 بخروجه للقتال وإقدامه،، والها ينصره بتقوية قلبه، وتبيبت أقدامه.

 أكبَّ على وجهه، وهذا زيادة في تقوية قلوبهم، كأنه قال تعالىّ: ولنكّم


## .





## 重

- 


 المكذبة، فإن آثار ديارمـم تنبىء عن أخبارهم
 عقوباتهم، وعاقبتهم الوخيمة.

## . 6 (佥

回
العقوبة بسبب أنه تعالى ناصر المؤمنين بسبب إيمانهم، وأن الكافرين لا ناصر لهم يدفع ما حلَّ بهم من العذاب، ولا ولا يخالف هذا قولى

 ومولى المؤمنين خاصة من جهة النصرة.

##  







##  <br> 


أهل ترية، هم أشد قوة من أهل مكة، اللذين كانوا سبياً لخروجك من بينهم، وصفُ القرية الأولى بشدة القوة؛ للإِيذان بأولوية الثانية بالإههلاك، ووصفُ الثانية بإخراجه هِ ينصرهم أحد، ولم يستطع دفع العذاب عنهم، وهذه تسلية للرسول أي كذلك نفعل بالمجرمين من قومك.









 صفة الجنة التي وعدها اله لعباده المؤمنين المتقين، وأحوالها الها العجيبة

 غاية الجودة والمساغ، لم يحمض بطول المقام، لأن الحليب سريع الفسناد





 عظيمة، فإن قيل: لا يذخل أحد الجنة إلا بعد المغفرة فكيف قالل ولْمه مغغفة؟ الجواب أن المراد بالمغغفرة رفع النكليف عنهم فكل ما تشتهيه نفسه


هو خالد في هذه الجنة، كمن هو خالد في النار؟ كما نطق به قوله تعالى :

 شدة حرارته.





 قاله محمد الساعة؟ على طريق الاستهزاء؛ وإن كان بصمورة الاستعلام،

 فيه، والمعنى إنهم لما تركوا اتباع الحق، أمات المات الها قلوبهمّ، فلم تفهمّ، فعند ذلك اتبعوا أهواءهم الباطلة.
.
كا وكانوا مهتدين، فزادهم الشه هدى، حتى ارتقوا من اله درجة المهتدين، إلى إلى
 تقواهم وألهمهم رشدهم.

.

重
 وانشقاق القمر، وقيل: تطع الأرحام، وقلة الكرام، وكثرة اللئام، عن أُنس


 تعالى: (ويومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى| أي كيف لهم ذكراهم إذا جاءتهم الساعة، وحينئذ لا ينفعهم ندم ولا توبة!!.


 ومناط الشقاوة هو الإشرأكاك والعصيان، فابُبت على ما أنت عليه من العلم
 الأولى، عبر عنه باللذنب نظرآ إلى منصبه الجليل، لأل حسنا



 أحوالكم.
(1) الحليث الخرجه البخاري بي الفتن r/ 1\&.
$r$.



 هلاَّ نُزُلت سورة فيها ذكر الجهاد، وفريضة الجهاد، لا احتمال فيها لوجه آخر سوى وجوب القتال، وعن قتادة: اكلُّ سورة فيها وذكر القتالن، نهي



 أولى لهم، والأول أصح، لأن الويل معناه الهلاك، أي هلاك لهم ودمار .









قال قتادة: كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الشا، ألم يسفكوا الدم الحرام، ويقطعوا الأرحام، ويعصوا الرحمن؟!

## 





## .




 وقسوتها، والمعنى: بل قلوبهـم قاسية مظلمة متحجرة، كأنها مكبَّلة بأقفال حديدية، فلا يصل إليها بور، ولا ينفذ إليها قرآن، وهذا كما تِقول عن إنسان مؤذِ: هذا ليس بإنبّان هذا وحشٌ، وهذا ليس بقلب بل حجز!!

$$
\begin{aligned}
& \text {. }
\end{aligned}
$$


 بعد أن وضح طريق الهلدى بالدلائل الظاهرة، والمعجزات الواضخة


(إشا
 على رسول الش لش
 تعالى: الكألم تر إلى الذين، نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من ألها


 قالوا ذلك بليهود سرًاً، فكشفه الهّ ونَضَحهمر.

## .

 يفعلون إذا توفتهم الملانكة، وجاءتهم ومعهم مقامع من حديد، يضربون بها وجوههم وظهورهم؟.

畋
(1) سورة الخشُر، آية: 11. .



.
重



 أمورهم مستورة؟ ذلك مُما لا يكاد يدخل تحت الاحتمالمال .لانـ



 خفي على رسول اله






وقبيحها ．






 مكايدهم التي نصبوها في إبطال دينه؛ ومساقة رسوله، فلا يصلون بها إلى ما كانوا يبغون من الغوائلـ


 هؤلاء أعمالهم بالكفر والنفاق، وليس فيه إحباط الطاعات بالكبائر، أي داوموا على ما أنتم عليه ولا ترتدوا．

$$
\begin{aligned}
& \text {. (1a⿱⿵人一口⿱㇒⿻二乚力刂 }
\end{aligned}
$$

 يعمُّ كل من مات على الكفر، وإن صح نزوله في أصحاب القليب أي قليب بدر لأن العبرة يعموم اللفظ لا بخصوص السبب．

中






 شيئاً من ثواب أغمالكم

وِ

 قرار لها ولا ثبات، تشبهب لعب الأولاد، فلا ينبغي أن تكون مانـانعاً للمؤمبن


 وإنما اقتصر على نَّرٍ يسيرٍ منها، تؤدونها إلى فقرائكم.





 سرائر نفسه، فمن رحمته تعالى أنه لم يكلفكم بما لا تطيقون .





 فإن كلاّ من نفع الإنفاق، وضرر البخل، عائد إليه، كمن بخل بألِّ بأجرة



 في التولي عن الإِيمان، والبخل في الإنفاق، بل يكونوا أسخياء كرماء. والشا أعلم بمراده، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد، وعلى آله وصحبه أجمنعين.
"تم بعونه تعالى تفسير سورة محمد"

*     *         * 



مدنية وآياتها تسع وعشرون آية

-(Q) (2)
 الماضي للإيذان بتحققه لا محالة، تأكيداً للتششير، وقيل: هو الحو صلح
 يصب, في غزوة"(1)، ووقع في الحديبية معجزة عظيمة، هي أنه كان كان بها

 فتحاً بيِّاً، ظاهرآ، فارقاً بين الحق والباطل .
(1) ذهب بعض الدفسرين إلى أن المراد بالفتح "صلح الحديبيةه لما ترتَّب على هذا الصـلح من الآثار العظبمة، من بيعة الرضوان، ومن الصلح النـي مع قريش، ومن دخول كثير في الإسِلام، إلى غير ما هنالك من أمور عظيمة، وإلى هذا القول ذهب الحافظ ابن كثير رحمه الهّ








 مناهجه، ما جعل كثيرين من المسركين يدخلون المن في دين الهِ .

- كوَ

عز الدنيا والآخرة.









 المشركين، كما يدل عليه قوله تعالى:


##  

ما دبر، من تسليط المؤمنين، لِعِرفوا نعمة الها في ذلك، ويشكروها فيدخلهم

 عَظِيمًاهِ لا يُقادر قدره، لأنه منتهى ما تمتد إليه أعناق الرجال

## 



 المنانقين، دلالة على أنهم أحق من الكفار بالعذاب، لأنهم كانوا أشبد على
 ظن الأمر السوء، وهو أن الله لا ينصر رسوله والمؤمنين، وأن المشا



 هي نار جهنم، ويئست جهنم مرجعاً ومنقلباً لأهل النفاق والضالدل.

## 




 إنزال العذاب، لأن الحديث غن المنافقين والكافرين.

## . (A)







 وعشياً بمعنى دائماً في ألصباح والمساء.
(1) على هذا القول تكون الضممائر كلها راجعة إلى الله عزَّ وجل، وهذا الختيار الميار البيضاوي


 واختاره القرطبي وكثير من المفسرين.

㢄
 ．عَ عِيمَا

 بمراعاة أوامره ونواهيه، وأصل البيعة العقد الذي يعقده الإنسان عليان










$$
\begin{aligned}
& \text { 重 }
\end{aligned}
$$


（1）قال ابن كثير ：أي هو تعالى حاضر معهم، يسمع أقوالهم، ويرى مكانهم، ويعلم
 كثير

المتخلفـون عـن الخـروج معـك، وهـم أعـراب غفـار، ومـزينـة، وجهينـة، وأشجع، تخلفوا عن رُسول الش الش

 وساق معه الهدي، ليعلم أهل مكة أنه لا لا يريد الحربا

 ومنه قولهِم






 على شيء من الضرر، إن أراد بكمم ما ينفعكم من حفظ أموالكم وأهمليكم؟ فأي حاجة إلى التخلف؛ لأجل القيام بحقظهما؟؟ وهذا تحقيق بللخق، ورد
 الأمر كما تتولون، بل كان الشّ عالماً بما تعملون، مطّلعاً على أخباركم؟

## . 

名
 فخشيتم إن كتتم معهم :أن يصيبكم ما أصابهم، فلاُجل ذلك تخلَّفتم،، لا



 قَوْمَابُورًا أي هالكين عند اللّ، مستوجبين لسخطه وعقابه.

## .


 مسعَّرة، تحرق القلوب والجلود، وإِما وصفهم بالكفر، إيذانآ بأن من لم
 بيَّن الشّ تعالى بأن ظنهم الفاسد يفضي إلى الكفر، وحرَّضهم على الإيمان والتوبة من ذلك الظن السِيّى.

 وجوداً وعدمآ، وفيه حسمٌ لأطماعهم في استغفاره هِ

"




 العنيمة، أوضح الشا تعالى كذبهم بهذه الآية، حيث لا يشتغلون بألمألمؤالهم

 من سنة ست ثم غزا خُيبر في أواثل المحرم ففتحها، وغنم أموالالا كثيرة





 حطام الدنيا، وهذا رد لقُولهم، ووصفٌ لهم بالجهل في أمور الدين.

## 居  








في الأقوال．ولمًّا نزلت هذه الآية، قال أهل الأعذار كيف حالنا يا رسول الش؟ فأنزل الشا

信资








## 信 

 بايعوا رسول الها على أن يناجزوا تريشاً ولا يفروا، وبهذه الآية سميت

 فوقّروه وقالوا لو شئت أن تطوف بالبيت فافعل، فقال ：مألما ما كنت لأطوف قبل أن بطوف رسـول الش الش
 الشجرة، على أن يقاتلوا قريشاً ولا يفروا، وكانوا ألنا




.

 أحكامه وقضاياه، وفيه إشارة إلى كثرة الفتوحات 'التي ستكون .


 الْقيامة




 بفضل الشه، وللتوكل عليه.

. ${ }^{6}$
(i) أخرجه مبسلم.





.
要 ينصرهم.
.






 جهل خرج في خمسمائة إلى الحديبية، فبعث رسول اللّ

 ويجازيهمم•

##    

 الهدي أي مححوساً








 جملتها الأمن، وأما 'الرحمة الأخروية فهم وإن كانوا غير محرومين منهانـا لكنهم قاصرون في إقامة مراسم العبادة كما ينبغي، فتوفيقهم لإِقامتها على

 مقاتلتهم، وسبي ذراريهم:

$$
\begin{aligned}
& \text { 釬 }
\end{aligned}
$$

.

 راسخة في قَلوِبْهِ
 على فلب الرسول والمؤمنين، ولم تلحقهم العصبية الجاهلية كما لحقت المشركين
 عمير وحويطب، ومكرز" على أن يعرضوا على النبي عامه ذلك، على أن تخلي له فريشٌ مكة من العام القابل ثلالثة أيام، ففعل
 الرحيم" فقالوا: لا نعرف هذا!! اكتب: (باسمك اللهم"" ثم قال له: (اكتب




 الا إله إلا الها والإخلاص والوفاء لها بطاعة الها والرسول لطائف قال الله تعالى في الكافر : (جعل") وفي حق المؤمن "أنزل") إشارة

 الرحمة، فأنزلها الشا فهي حسنة، وإضافة الله فيها أحسن، فالشالشا تعالى أنى في مقابلة حمية الكافرين، على المؤمنين سكينته حتى لم يغضبوا، ويتحالو المالوا


 فيسوقه إلى مستحقه .

我


 أن رسول الشّ مكة آمنين، وقد حلقو! ؤؤوسهم وقصَّروا، نقصنَ الرؤيا على أصحابِّه، وْلم



 الْكَتحِدَ آلْمَرَا






 الرؤيا، ولتستريح إليه تلوب المؤمنين .





 وتوطين لنفوس المؤمنين على أنه سبحانه سيفتح لهم البلاد، وقد حققى
 دين الإسلام حق .

共




وهِ
 بَيْتَّمَّ أشداء جمع شديد، ورحماء جمع رحيم، والمعنى أنهم يظهرون


 في أكثر أوقاتهم
 التأثير اللذي يؤثره كثرة السجود، فقد استنارت وجوههم في النيار، النار من







 كانوا قلَّلَّ في بدء الإِسلام، ثم كثروا واستحكموا، فترقى أمرهم يوماما فيوماً، بحيث أعجب الناس شأنهم ودينهم، وكامل قوتها



 للمؤمنين في الآخرة، مع ما لهم في الدنيانيا من العزة والكرامة، غاظظهم



 الشا

 المرسلين، وعلى آله وأصنحابه أجمعين.
"تم بعونه تعالى تفسير سورة الفتح"
(1) هذا طرف من حديث أخرجه البخاري . (الحديث أخرجه البخاري ؤمسلم.


مدنية وهي ثمان عثرة آبة


信





 وإذا مشوا معه لا يمشون أمامه، وإذا حضر الطعام لا يبتدئون بالألأكل قبله،


(1) في الآية الكريمة استعارة لطيفة، حبث شبَّه حال المؤمنين مع رسول اله عليه الصلاة =

$$
\begin{aligned}
& \text {. }
\end{aligned}
$$

 هِ




 وتعهلوا في المخاطبة الحديث القريب من الهمسب، كما هو الدأب عنـد


 أدبكم مع الرسول، المبعوث رحمة للعالمين وعلة للنهي، أي لا تلجهزونا


 سَتَعُوْنَا أي بحبوطها، وفِيه مزيد تحذير لهم مما نُهوا عنه.
=




## 







 مَظِيُمُ لا يُقادر قدره لغضهم أصواتهم، وسائر طاعاتهم.
.

 جـاؤوا إلـى رسـول الشَ الشَ

 المرتبة من سوء الأدب.




 وأصلحوا.

## (\% (6) (1)

(年
 بعث الوليد بن عتبة !!ى بني المصطلق لباتي بزكاة أملها، فلما سمعوا به




 فتبيوا، أي تطلَّبُوا انكشاف الحقبةة وتنبوا من صحة الخبر .

 أغلب ما تشيرون عليه، لُلوتعتم في الجهذ والمشقة، المؤدي إلى الهلاك؛،
 لتول الوليد، وأنه



 الموافقون للرشد الموفقون لفعل الخيرات.

## 


 المؤمنين وما بينهم من التفاضل (المَكِمٌ والمصلحة.


 أَنَّا




 أن الباغي المقاتل، لا يخرج بالبغي عن الإيمان، وأنه يجب معاونة من

بُني عليه، بعد تقديم النصح و'السعي في المصالحة، ،ولفظةُ (إنذه إثبنارة إلى ندرة الوقوع بين المسلمين، والِلى أنه ينبغي أن لا يقع منهمه، ولم مِّلم


 وهـو حكـم، فقــال: (بالعـلدل) لئـلا يـؤدي إلـى تُوران الفتنـة بينهمـا مرمة

## 


 موجبة للإصلاح، وتخصيصنُ الاثنين بالذكر، ،لإثبات وجوب الإِصلاح فيما فوق ذلك بطريق الأولوية، لتضاعف الفتنة والفساد فيه، فالمعنى: ولا ولو كان


 رضي اله عنه أن رسول الهّ

 "يوم القيامة|"1).


##  ذِسَأَّ 








 يظهر للناس، من الصور والأشكال، إنما هو الأمور الكامنة في القلوبا ولا يعلم مأ في القلوب إلا علاَم الغيوب، كما جا جاء في الحا



(1) لم يفل تعالى: لا يسخر رجل من امرأة، ولا امرأة من رجل، وإنما فال: : ؤقوم من



 بالرجال، وربَّما عاب بعضهم بعضاً، والنساء بالنساء النساء، ولذلك جاء النـاء التحذير للرجال والنساء، فافهم أسرار الكتاب العزيز
(Y) الحديث أخرجه مسلم رقم YYY.

بعضكم بعضاً بلقب النبوء، فإن النبز مختصرٌ به عرفاً، كمن يعيب غغيره بالقصر، أو يهزأ عليه فيقول: يا أقرع أو يا أعرج، فالتلقيب المنكهيُّ غنه، ،





 اسمه في الناس بالكرم أو باللؤم؛ أي بئس الذكر المرتفع للمؤمنين ألأن


 في شتمه لمن أسلم من اليهود يا "يهودي" ويا فاسق، فنهوا عنها الصنه، وقيلز :
 بنَ أكَّالِمُرنَ| بوضع العصيان موضع الطاعة، وتعريض النفس للعذاب:


 لابنة نبي - يريد موسى عليه السلام ـ وعمك لنبئّا - يريد هارون عليه السلام - وإنك لتحت نبيٌّ، فبم تفخر عليك؟ نم قاله : اتق الها يا لحفبة. . الخديث.
 الظن بالمؤمنين، وكونوا على جانب منه، وإبهام الكثير لإيجاب الاجي


 إإياكم والظنَّ فإنن الظنَّ أكذبُ الحديث، ولا تلا تجسَّسوا، ولا تا تنافسوا، ولا ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا لا لا
 التقوى ههنا، التقوى ههنا، (ويشير إلى صدره) بحسب امرىء من الشريٌ ألن








 وشرعاً، مع مبالغات من فنون شتى، الاستِير الاتفهام التقريري، وإسناد الفعل




 . طرف مر من حديث أخرجه أبو داود رقم (Y (Y)
 نظيره ، من اللغينة باستقامة اللدين، وفيه إثبارة إلى أنى عرض :الإنسان،

 رسول الله وجوههم ولحومهـم، فقلت : من هؤلاء ياججبريل؟ قال: هؤلاء اللذين يأكلون


 كثرت ذنوبه، والكذبب والالفتراء هـما في غاية القبح، فلم ينه عنهـما اكتناع بقوله تعالى : ولا وهما دأبب الكافرك وإنما:منعهم عما يكثر وجوده في الْمسلمين •

中

 واحد منكم من أبب وأم،؛ فالكل سواء في ذلك، فلا وجه للتفاخر بالنسب،

 مؤذناً؟ فنزل جبريل فأخبر رسول الله
(1) جاء التعبير القُرآتي بأبدع التمثيل البياني، فقد مثّل تعالى للمغتاب بالسّهص النّي


 (الحديث أخرجه أبو داود رقم (Y)
 المنتسبون إلى أصل واحد، سميت شعوباً لأن القبائل تتشعب منها كتشعب

 بعضاً، ويعرف الإنسان نسبه فلا ينتسب أحد إلى غير آبائه، لا للتفاخر

 الأكرم عند اله هو الأتقى، فإن تفاخرتم فتفاخروا بالتقوى، فإنها تكمل
 أي يعلم التقيَّ والشقيَّ، والصالح والطالح، فلا تزكُوا أنفسكم هو أعلم بمن اتتى.



 الصَّدقة، ويمنُون عليه هو التصديق مع طمأنينة القلب، ولم يحصل لكم ذلك، وإلا لما منتّم

 فعل المتقين، وأراد أن يصير له ما للأثقياء من الإكرام، لا لا يحصل له ذلك، لأن التقوى من عمل القلب، والشا تعالى خبير بما في الصدور





 إذا نَحَصَ


㢄






 والتعبير عنه بِلتِ

(1) قال الحافظ ابن كثير : وهؤلاء الأعراب المذكورون في هذه السورة ليسوا منافقين،



العلم بجميع الأشياء، التي من جملتها ما أخفوه من غرض إظهارهم الإيمان، وفيه مزيد تجهيل، وتوبيخ لهم.

هِ

عِ


 وجوابه محذوف، يدل عليه ما فبله، أي فلله المنة عليكم.
.

 بمراده، والحمد له وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد له رب العالمين .
"تم بعونه تعالى تفسير سورة الحجرات"

*     *         * 



مكية وهي خمس وأربعون آية
 بِّ

- (的
 الكتب، أو لأنه كلام المجيد جلَّ وعلا، فهو ممجَّد.
.

 والقرآن المجيد أنزلناه إليك، كتنذر به الناس ولم يؤمنوا به، وها وهو رجل


 لتعجبهم، أي هذا شيء في منتهى الغرابة والعجب.
.

 بعيلٌ غاية آلبعد.

严 ولطيف، حتى انتهى إلى حيت علم ما تنقص الأرض من ألجّ أجساد المؤتى،

 اللوح المحفوظ، الذي أحصى تفصيل كل شيء، مكتوبٌ موتهم، ومكثهم
 القرآنْ، قال اله تعالى : اوَوَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِحَفِيظِ أي بحافظ .
:




 شيء واحد، وكان الواجبب غليهم أن ينتقلوا من الشك إلى اليقيِن والتطع بصدقه، لعلمهم بأمانته، واجيتنابه الكذب طول عول عمره بين أظهرهمه، ولظهر الظهور المعجزات على يديه، فلما غغيَّروا حصل الاضطراب الصـ










.
 أي راجع إلى ربه، متفكر في بدائع صنعه، والفرق بين التبأ
 وزينتها، وآيات متجددة عند الناس، كإنبات كل زوج من أنواع الزروع.
.


 والشعير، وأمثالهما. (1) سورة الالمقاف، آية:


## 




 من الثمر، وفيه استدلالٍ بالأشجار، تنمو وتزيد، فكذلك بدن الإنسان بعد الموت، ينمو ويزيد.

## .

 بذلك، تنبيه على أن إلواجب على العبد، أن يكون انتفاعه بذلك، من



 مجدبة، لا نماء فيها فجعلها بحيث تربوك، وتنبت أنواع النباتات، وصارّا
 البديعة، خحياتكم بالبعث من القبور، وفي التعبير عن إخراج النبات البات بالإحياء، وعن إخياء الموتى بالخروج، تهوينٌ لأمر البعث، وتقريب إلى أفهام البشر .




## .

 لُوطِّا سمَّامم إخوانه لأنه عليه السلام صاهرهم وتزوج منهم.

## 




 وَعِدِهُ أي فحل عليهم وعيدي، وهي كلمة العذاب.
.
据



 هم في شبهة في خلق مستأنف، لما فيه من مخالفة العادة.
 - أَوْرِيدِ



 بالشريان الوريدي، والآية تمثيل لشدة قرب الها من عبده، وليس هناك اتحاد وحلول، تعالى الهّ عن ذلك.
.
وإِ منه، وهو أقرب من الإنسان من كل قريب، وذلك الِّ حين يتلقَى المَلَّكان


 حذف تقديره: عن اليمين تعيد، وعن الشمال قعيد، فتزك أحدهما لدلالة الثـاني عليهه، وفيـل : ألراد بـالقعيـد المـلازم الـذي لا يبـرح، فهـو كـالظـل للإِنسان، يلازمه حيث كان .
.


 يقال المتلقيان 'المَلَكان، أللذان يأخذان روحه من ملك الموت، أحلدهما
(1) قال مجاهد: وگًّ الشا بالإنسان - مع علمه بأحواله ـ ملكَيْن بالليل، وملَكَيْن بالنهار ، يحفظان عمله، ويكتبان أثبره، إلزامامَا للحجة، أحدهما عن يمينه يكتب الحسنابن، والآّخر
 تفسير ابن كثير T/TVT.

يأخذ أرواح الصالحين، وينقلها إلى دار السرور إلى يوم النشور، واليّالَالخر

 القعيد، والسائق هو المتلقي
.
 أمره، من السعادة والشقاوة، وسكرة الموت: شدته اللذاهبة للعقل

.



 معها ملكان أحدهما يسوقها إلى المحشُر، والآخر يشهد بعملها، وقال ابن عباس: السائق من الملائكة، والشهيد جوارحه، ويشهد لهذا قوله تعالى: "ايوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم. . . الآية.
.
لو



.

 وأَيْدُ أي أي مهيأ للعرضن .

## 




## .

名


 اله، وفي دينه ويوقع الغير في الريب بإلقاء الثبهة:

## .


تكرير للتوكيد.

㢄

 عن الحق، فأعتُّ عليه بالإغواء، من غير تسر وإلجاء.

## . . (


 نالا تطمو! في الخلاص اليوم.

## .

中ا


## .

 لتهويل أمرها، والمعنى: إنها مع اتساعها، وُتباعد أتطارها، يُطرح فيها ميا من

 الأمر على الحقيقة، بـأن يخلـن النا للنـار تــدرة على الكـلام، ويسـألهـا فتجبي، والشّ على كل شيء قدير

 للمتقين، بحيث يشاهدونها من الموقف، فيبتهجون بأنهم محشورونا إليها،


 رجاع إلى الهّ تعالى حَفِّيظِّا أي خافظ لما استودعه اله من حقوقه .
.
 العبرة برجوعه إلى اللّ تعالى خخالصاً، أي جاء بقلب طيّب سليم، خالصّ من شوائب الضلال والإشرباك .


 اللذي لا انتهاء له، لأنه لا موت في الجنة ولا فناء.


 سمعت، ولا خطر على قلبب بشر .

. مِ مَ


 محيصا، بل ماتوا وصاروا إلى أمر الشا




 حاضر الفكر واللفب، لأن من لا يحضر ذهنه فكانْ، غائب.

.

 إعياء ولا تعب، ومذا رد على جهلة اليهود في زعمهم أنه تعالى بـأ خلى العالم يوم الأهد، وفرغ منه يوم الجمعة، واستراح يوم السبت، واستلفى على ظهره على العرش، نهو يوم استراحة الرب، فكذبهم اله تعالى.

## 我

 الإنكار والاستبعاد، فإنامن فعل هذه الأفاعيل قادر على بعثهمه، والانتقنام منهم
 الْغَرُوِبِ| العصر، والظهر .

## .





 مثل زَبَد البحره|(1)

## 





(1) الحديث أخرجه مسلم رفمم.09V.
.

يوم يسمعون الصيحة، ملتبسة بالحق الذي هو البعث، يخرجون من القبور .
.
重

.



"وَ
. ؤعِيـِ




 النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين
"(تم بعونه تعالى تفسير سورة ق"

*     *         * 



مكية وآيها ستون آية

 الشيء نسفته وفرقته.



- 6 㤅
 محذوف، أي جريآ ذا يسر وسهولة.
.


والأرزاق وغيرها، أقسم اله تعالى بهذه الأشياء، لشرف ذواتها، وولما فيها




## . 6 佥

 على إبداع هذه البدائع، 'فهو قادر على البعث والجزاء.
 ذات الطرائق المحكمة، وُالبنيان المتقن .
.
 ومتناقض، وهو قولهم في خقه مججنون، وفي شأن القرآن الكريم: تارة شعر، وأخرى سحرى، وأرى وأخرى أساطير الأولين.

## .

 السلام من صُرِف، إذ لا صرف أفظع منه وأشد.

 وأصله الدعاء بالقتل، والهلاك، ثم جرى مجرى اللعن (الخرَّاصون
 الأفاكون، ولعنوا على ما قالوا من الكذب والبهتان، في حق الرسول والقرآن .
.
 عما أمروا به.
.

الاستعلام، بل بطريق الاستعجال والاستهزاء.
.

يحرقون ويعذبون بها وتقول لهم خزنة النار :
.

الاستهزاء.

## 



## 

中

 العظيم．

## 

 الليل، وفيه مبالغة في تقليل نومهم، مبع مُجوعاً：نام بأليل．


 الجرائم．

## ．（佥会


 المتتفف الذي يحسبه النابن غنياً، فيحرم الصدةة لتعفنه．

## 

 مدحزَّ كالبساط المدئّد، وفيها سهل وجبل، وبر وبحر، وعيون متفجرة، ومعـادن دفينة، والنبـاتات، وأنـواع الأشجـار ، وأصـاف الثمار ، ودواب
 سلكوا الطرين السوئّ، بعيون باصرة، وأنهام نافذة.

## 


 والتركيبات العبيية، والتمكن من الأفعال البديعة، واستنباط الصنائع
 ركز فيه من العقل والفكر، وبالألسن والنطن، وما في تركيبها ولطائفها،

 البصيرة؟

## 

 الأقوات ؤَوَمَّرُعَدونَهُ من الثواب، لأن الجنة في السماء.

## .


 أي كما أنه لا شك لكم في أنكم تنطقون، ينبغي أن لا تشكوا في حقيته .

## . (龠



 إبراهيم عليه السلام لهمّ، ببشاشانة الوجه أولاً، وبالإجلاس في ألحسن المواضع ثانياً، وتعجيل القِرَّى ثالثاًّ.

## 

 أنكرهم عليه السلام لأن أوضاعهم وأثكالهم تخالف أشكال أهل البلبة، ، إذ قدموا عليه في صورة ششبان حسان، عليهم مهابة عظيمة، خلاف ما علا عليه الناس، وإنما قاله في نفسه، "من غير أن يشعرهم بذلك، لا أنه "خاطبهـ


 أن إنكارهم كان حاصلاً بعد تقريبه العجل لهم ليأكلوا منه.

## .

 المضيف أن يبادره بالقِرَىى، من غير أن يُشعر به الضّيف، حذراً من من أن


نصيحة مفصحة عن جمل قد حذفت، بدلالة الحال عليها، أي فذبح عجلًا فشّواه فجاء به.

## .


 السلام وألَأَّأَكُونَ منه؟ إنكاراً لعدم تعرضهم للأكل .
.
高



 يكمل علمه إذا بلغ، وفيه بشارة بحياته حتي يكون من العلماء النابغين.
.



 عاقر، فكيف ألد؟.
.



 مع إبراهيم أيضاً، حنبما شرح في سورة الحِحْر .

.

المجرمين من قوم لوط.
. 䣽畣



.
.


 والاختيار، فإن البلاء والعذاب يصيب البر والفاجر، فلمًا ميز الله دلَّ على الاختيار
.
 وأهل بيته وكانوا نحو ثلاثة عشر شخصاً، وفيه إشارة إلى أن الكفر والفسق
 الخلق على الطريقة المستقيمة، وفيه شرذمة يسرفون، فالحكم للغالب في البلاد والعباد.
.

 آلَأَلَِهِ أي من شأنهم أن يخافوه، لسلامة فطرتهم، دون من عداهمّ، من ذوي الثلوب القاسية.



.


 ذلك بسعيه وباختياره، وهذا التردُد دليل الافتراء والبهتان.
.




.
 وُصفت بالعقم لأنها أهلكتهم؛ وتطعت دابرهم، أو لأنها لم تتضيمن لكمه خيرآ، من إنشاء مطر، أوا إلقاح شجر، وهي النكباء أو الدبور.
.

 تترك من شيء هبَتت عليه، من أنفسهم وأنعامهم، وأموالهمr، إلاً أهلكته، ، وجعلته كالهشيم البالي، فإن قيل: الجبال والصخور أتت عليهمار، وما جعلتهما كالرميم؟ نقول: المراد أتت عليه قصدآ، وهو قوم عاد، ودورهم، ومواثيهم؛ وأموالهم.
.

 عقرهم الناقة ．
． 6 C．



 المهلكة، صيحة العذاب، والصاعقة：النازلة من الرعد، وكل عذاب مهلك





．

 الحدود، فيما كانوا فيه من الكفر والمعاصي
．受受爰
（1）سورة هود، آية： 70 ．

 عباس أو ولموسعون| السماء وما بينها وبين الأرض (1).


الَكَهِهُونَأِ أي الفارشون لها نحنُ .
. وَ وَمِ هُ
重 فتعرفوا أنه خالق الكلك، وأنه المستحق للعبادة، وأنه قادر للإِعادة، فتعملوا بمقتضاه .

## 



(1) انظر إلى عظمة الكون بُعين البصيرة والعقل، لترى عظمة الخالق جل وْعلا الكبير| المتعال، فإن هذه الأرض التي نعيش فوق سطحها - على سعتها ـ ما هي إلآل ذرة صغيرة تسبح في هذا الكون الفسيح، الذي لا لا يعلم ضخامته وسعته إلا اللألها زب

 اله مع المسبحين بعلبك ولسانك!! !.
 إني لكم من جهته تعالى منذر، بيُنٌ كوني منذرآ، وفي أمره تعالى للرسول
 المهروب، وفوزهم بالمطلوب،
.


 لكن لا بطريق التكرير كما قيل، بل بالنهي عن سببه، وإيجاب الفرار منه.

 قومك يا محمد، فقالوا عنك إنك ساحر أو مجنون، كذلك قال المكذبون


.
 الكلمة الثنبعة، أي هل أوصى بعضهم بعضاً بالسخرية والتكذيب ولَّلَ هُم
 بعض، في زمان واحلد، بل حملهم على على ذلك الطغيان والفجور، وهذه الآية دليل على أن كل رسول كُذبِ.





أخرى للرسول
.
 فإنها تزيدهم بصيرة، وقوة في اليقين.
. 受慔
 ليعرفوا ربهم ويعبدوه، فالمراد بالعبادة توحيد الله، ومعرفة دلائل وجوذه، وطاعته سبحانه وتعالى، في كل ما أمر ونهى، وقيل : المعنى إلآلّاليؤمزوا

 المعرفة الحاصلة بعبادته: تعالى، لا ما يحصنل بغيزها كمعرفة الفلانسفة.

 عن أن يكون كشأن السادة مع عبيدهم، حيث يملكونهم ليستعينوا بـهم،،في في

 عندي، فليشتغلوا بما ُخُلقوا؛ له من عبادتي، وفي الآية تعريضن بأضنام

المشركين، حيث كانوا يحضرون لها المآكل، فربما أكلتها الكلاب، ثم بالت على الأصنام.
.



.

 أسلانهم المجرمين من العذاب، وهو العو مأخوذ من مقاسمة السقاة $\qquad$


 لقولهم:
.



 العذاب الدنيوي، لأن الشيء إذا خرج عن الانتفاع به، لا لا يحفظ ويخلى المكان عنه، ألا ترى أن الدابة التي لا يبقى منتفعاً بها يخلّى عنها المكان

 على سيدنا محمد، و على آله وصحبه ألجمعين.
"تم بعونه تعالى تفسير سورة الذاريات"


مكية ومي تس وأربون آية

. (

ترتبب الخروف المكتوبة، والمراد به القرآن الكريم، أو اللوح الدحفوظ.


الكتاب من الصحيفة.


. والمجاورين
.

العنوان المذكور .



.

أُوعدوا به.
.
 وتخصيص هذه الأمور بالإِقسام بها، لما أنها أمور عظام، تنبى أِئ عن عظيم
 أعمال العباد وضبطها، الشاهلة بصدف أخباره التي من جملتها المقسبم

## 


 عجيبآ، وهو الزلزال الذي يكون - عَظِيم"

## .


 كان لعمارة الدنيا، والانتفاع منها، ولا عودِ إلى الدنيا فلم يبق فيها ننع،
 المعهودة، أي مورأ عبيباً، وسيراً بديعاً، لا يدرك كُنهيا، وعلماء الطبيعة يقولون: إن زلزلة الأرض، ببخار يجتمع تحت الأرض، فيحرك الجبال، وما عرفوا أسرار القدرة الإلهية في تدمير الظالمين(1)"

## 







## .


كما تقول: إالثيطان الرجيهّ ولا تريد فصله عن الثيطان الذلي ليس برجيم.
(1) كثرة الزلازل نذيرٌ بقرب الساعة، وخراب الدنيا، كما جاء في صحبح البخاري عن النبي إإن من أششراط الساعة ـ أي علاماتها ـ أن يتقارب الزمان، ويمان ويفشوَ الجهلُ، ويقلً العلمُ، وتكثُ الزلازل، وتظهر الفتن، ويكثر الهَزجُ، قالوا: وما الهَرْج يا رسول الشّه كال: التُّنُ، القتز' . .

## 


 إلى أقدامهم، فيدنفون إلى النار، ويدل هذا على هول الثلا النار، لألن خزنتها لا يقربون منها، وإنما يذفعون أملها إليها من البعيد، فيقال لهم.

## 

 تكذيهم بالوحي الناطت بها، وعدم الإيمان بالبعن، والجنة والنار .

## . (拿

 هذا العذاب الذي تذو

 قال: : من كفر ومات كافرزا،، أكذبه عذابا أباًا، ومن آمن أثيبه أبدآ، فالكافر اختار الكفر بعدما سمع، فاختار عذابه أبداً.






كُنٌٌْ تُمْلَونَ أي إنما تعاقبون وتعذبون بسبب أعمالكم القبيحة وكفركم بآيات الهّ، ولما كان الجزاء واقعاً حتماً، كان الصبر وعدمه سواء ألهاء عدم النفع، لأن الصبر له مزية في العاقبة، بأن يجازى عليه الصابر، والها ولا عاقبة له هناك، لأنها دار الجزاء، لا دار الابتلاء.

## .

 التنوين للتفخيم، أو في جنات ونعيم مخصوصة بالمتقين على أنه للتنويع.

## .


 كلمة الرب للتشريف والتكريم.
.
 فيه ولا كدر، وفيه إشارة إلى خلو المأكول والمشروب، عما علما يكون فيهما


## .

 وأكرمنامم بزوجات حسان، من الحور العين، بيضي واسعات العيون، بيَّن



##  . عَمَهِهِرِّنَ




 ليرفع ذرية المؤمن في رُرجته في الجنة، وإن كانوأ دونه، لتمرَّ بـرم عينه، ثم تلا هذه الآية" بشفقة الأبوة كما هي في الدنيا متوفرة كيرّ كذلك في الآلخرة





 إلاَ أضحابَ اليَمِينِ) (r) وْهو قول مجاهد.


(1) جمع الهّلاههل الجنة أنواع السرور، بسعادتهم بأنفسهم ودخولهم الجنة، وبتزوبجهم


 (Y) سورة المدنر، آية:

مبادىء التنتُّم، وقتاً فوقتآ، ما يشتهون من فنون النعماء، من الفواكه، ولحم الطير .

## .




 ينسب إلى الإتم لو فعله، كما هو ديدن الشاربين في الدنيا، وإلنا ولانما يتكلمون بالحِكَم، وأحاسن الكلام، ويفعلون ما يفعله الكرامْ ما

## 


 تمسه الأيدي.



 وإذا كان الخدم كاللؤلؤ المكنون في البياض والصفاء، فكيف بحال المخلدومين؟ اللهم لا نحرمنا نعيم الجنة.

أحواله وأعماله، وما استُحق به نيل هذه الكرامة في الجنة، تلذذأ واعترافاً بالنعمة والفضل العظيم.


 معتنين بطاعة اله، وجلين من العاقبة.

 أي عذاب النار، النافذة في المسام نفوذ السموم.
.
呂


 الكافر، فتزداد لنة المؤمن، حيث الئ يرى نفسه انتقلت من السِجن إلى النعيم، وحسرة الكافر حيث يزى نفسه انتقلت من النعيم إلى الجحجيم.
.



.

حوادث الدهر، وصروفه، حتى يهلك ويموت فنستريح منه، ومرادهم أنهم
يتربصون موته عليه الصـلاة والسلام .


تتربصون هلاكي


فإن الكاهن يكون ذا فطنة، ودقة نظر في الأمور، والمجنون مان مختل فكره، والشاعر ذو كلام موزون مخيل، فكيف تجان الجتمع أوصاف هؤلاء في شخص واحد؟ والمعنى: أم تأمرهم عقولهم بهـم
 والعناد، ولا يحومون حول الرشد والسداد، ولذلك يقولون ما يقولون.
.

 يرمون بهذه الأباطيل، مح علمهم بيطلان قولهم.
. . 䄽僉

重 حيثُ النظمُ، ومن حيثُ الدعُنى صدقهم في ذلك يستدعي تدرتهم على الإتيان بمثله، بقضية مشاركتهم له له والأثعار، وكثرة المزاولة لأساليب النظم والبيال．
．（10）
重

．
 والأرض؟ وهو أسلوب تهكمي لاذع، فما أحد يجرؤ أن يقول هما من

 صمد، بل لا يوقنون أصلاً بشيء ما．
．

 شاؤوا، حتى يدبروا أمر الربوبية．
．
监

الملانكة وما يوحى اليلهم من علم الغيب، حتى يعلموا ما هو كائن من



- (\%)
 لا يُعدُّ من العقلاء، فضلاً عن أنْ يترقى بروحه إلى عالم الملكّكوت فيطلع على الغيوب، والالتفات إلى الخطاب لتشديد الإنكار والتوبيخ.
.



.
 يَكْبُونَ| أي يحكمون فيه حتى يتكلموا في ذلك بنغي أو إثبات.
.
强
 السيء إلا بأهله| .
.

أي تنزَّه الله عن إشراكهـه، نزَّه تعالى نفسه عما يقولون(1)

ط
 ولم يصدِّقوا أنه كِنْفٌ سنُقط للعذابِ .

 يوم تصيبهم الصعقة، والمراذ بها القتل يوم بدر، لا النفخة الأولى كمما قيل، إذ لا يصعق بها، إلاًّا من كان حياً حينئِّر.
.
 يستدعي استعمالهم له، ،طمعاً في الانتفاع به، وليس ذلك إلآلا ما ذبروه في
 الأولى فليست مما يجري في مدافعته الكيد والحيل، وقيل: هو هو يوم موتهم
(1) كررت في هذه السورة الككريمة وأم| خمس عشرة مرة، وكلها إلزامات، وليّس
 أي بل أيقولون شاعر ... بل أيقولون كاهن . . إلخ ومعنى الهمزة الإنكار، فهو

 هذه السخرية والازدراء بعقول المُشركين!! الـ

العذاب عنهم.
.

دون ما لاقوه من القتل، وهو القحط اللذي أصابهم سبع سنين، وما وراءه
 ذكر.
.






 الضحاكُ والربيع: إذا قمت إلى الصلاة فقل (اسبحانك اللهم وبحمدكّ، وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك".





الليل، حين تدبر وتغيب النجوم بضوء الصبح، قال ابن عباس : هما

 على خير خلقه محمد، وعلى 'آله وصحبه، والحمد الها رب العالمين .

## "تم بعُونه تعالى تفسير بورة الطور")

*     *         * 

(1) الحذيث أخرجه مسلم وأبو داود، وانظر جامع الأصول 1 (1 1 .


مكية وهي اثنتان وستون آية

. (2)


 والغواية، من البراعة البديعة وحسن الموقع، ما لا غاية وراءه الما ، ومن شأن
 الذي يهتدى به إلى سواء السبيل.
.

 الهلى والرشد، وهنالك فرق بين الضال الهال والغي، والغي، فالضلال في مقابلة



سَبيلَ اللَيٍْ يَتَخِذُوهُ سَبِّنَ وا والخطاب لقريش، ، والمراد نفي ما ينسبون إليه أحواله الشريفة، وباتصافه بغاية الهدى والرشاد، فإن طول صحبتهم له لـ ومشاهدتهم لمحاسن شؤونه الغظيمة مقتضية لذلك حتماً.
.

أصلاً .

 وايُوحَ' صفة مؤكُّدة، زافعة لاحتمال المجاز، مفيدة للاستمرار التجلديوي

 بقول كاهن ولا شاعر .
. 6 C
 فإنه الواسطة بين الله وربنله، 'ومبن قوته أنه اقتلع قرى قوم لوط، ثِم قَلَّبها بهم، وصاح صيحة بثمود، فأصبحوا جائمين .
.
据


عليها، دون الصورة التي كان يتمثل بها كلما هبط بالوحي، وذلك

 فخزرَ
 الأرض، ومرة في السماء، وقيل: استوى بُقوته على ما جعل له من الأمر .


السماء.

 الأعلى، فدنا من النبي

## .

中部 تقديركم كما في قوله تعالى: ألو أو يزيدوني) والمراد تمثيل ملكة الاتصال، وتحقيق ابمتماعه لما أوحي إليه، بنفي البعد الملبس، ونا وقال الضحالك : دنا دنا محمد من ربه.روي عن مسروق قال: تلت لعائشة رضي الشاله عنها: فأين
 الرجل، وإنه أتاه في هذه المرة في صورته التي هي صورته(1')
 محمداً رأى ربَّه فتد كذب، ولكّنْ رأى جبريلَ عليه السلام في صورته مرتين".

 محمد ظهرمها（وَآَّآَحَى）أي من الأمور العظيمة التي لا تفي بها العبارة؛ أو فأوحى الشّ تعالى حينئذ بواسطة جبريل ما أوحى إلئ عبده محمد
．
㢄 صورة جبريل عليه السلام، أين لم يشكَّ في أن ما رآه جبريل، لأن الأمؤر
 أنه جبريل وليس بخيال．



 في المعراج
－爱会
 العرش، ثمرها كقلال هَجْر، ،وورقها كآذان الفيل، تنبع من أصلها الأنهار

التي ذكرها الها تعالى في كتابه، والمنتهى موضع الانتهاء، إليها ينتهي علم الخخلائق، ولا يعلم أحد ما وراءها، من مَلَكِ أو رسول.

## 



## .



 البديعة، وللإيذان بأن استمرار الغشيان بطرين التجلدد، كما يغشاها الكا الجم الغفير من الملائكة يعبدون الله عندها، ويزورونان اليانها كما يزور الناس الكعبة، وقيل يغشاها سبحات أنوار الها عزّ وجلًّ .

## 

中ا تجاوزه مع ما شاهد من الأمور العجيبة المذهلة، وئبت في ذلك المقام العظيم، الني تحار فيه العقول.

## . 6

 كبراها، حين عُرج به إلى السماء، فأُرِيَ من عجائب الملك والملكوت، ما لا يمكن أن يوصف.

 الأهنام كل شيء؟ وهي أهنام كانت لهم (فاللاتٌُ، كانت لثقيف بالطّائفن،





 تعالى الشّ عن ذلك علواآ كيرآ، نفيل لهم توبيخاً وتبكيتاً: وأفرأيتبم) إلخ والهمزة للإنكار، والمعنى: أعقيب ما سمعتم من آثار كمال عظمة الها الشا تعالى، في ملكه وملكوكته، ورأيتم هذه الأصنام مع غاية خقارتها، ، جعلتموها شركاء شّه تعالى؟.
.
 تعالى الإنات، مع اختيارهم لأنفسهم الذّكور، أي ألكم يا معشر المشركين النوع المحبوب من الأولاد وهو (اللذكوره،) وله تعالى النوع المذموم - في نظركم - وهو الأنتى؟.

 لل تعالى ما تستنكون منه، ضِيزَّن من الضَّيزّ وهو الجور .



 ألقيت على جمادات، لا تضر ولا تنفع، وما هي إلا أسماء، خالية عن




 الساطع، والبرهان القاطع، على أن الش واحد لا شريك لها له، وفيه تأكيد على بطلان اتباع الظن، وهوى النفس، فإن اتباعهما من أي شخضص فيعٌ، وممن هداه الها تعالى بإرسال الرسل، وإنزال الكتب أقعح.
(畣)
 تومهمه، وهوى أنفسهم، إلى يبان أن ذلك ممّا لا يجدي نفعاً أصلاّ، أي ليس للإنسان كل ما يتمناه وتشتهيه نفسه، حتى يطمع في شفاءة الآلهة التي لا تكاد تكون تحت الوجود.

- (10.

والأولى شه تعالى، وله الحكم فيهما، وليس لأحد أن يتحكم في شيء . منهما






 باب الشفاءة كما ذكر، فما ظنكم بحال الأصنام؟.
.
(
 تسمية الأنثى، والعرب الجالهليون رأوا تاء التأنيث في لفظ الملانكّة، فقالو! إنها أولاد مؤنثة، وحكموا بانهم بنات الشا

(



 .المعارف الحقيقية، ولا يقوم مقام العلم اليقيني
.
 المشركين الضضالين، عمن أعرضوا عن ذكرنا
 عليها، والمراد النهي عن دعوته إلى الهداية، فإن من أعرض عما ذكر، وانهمك في الدنيا، بحيث كانت هي مي منتهى همته، لا تزيده اللدعوة إلألا عنادآ، وإصرارأ على الباطل .

. هَتَدَى1



 العالم بمن أصرَّ على الضالال، وبمن هو أهل للهداية، فيعطي كلًا بحسبه، وفيه وعد ووعيد.




 بالمثوبة الحسنى التي هي الجنة، وبهذا يتبيَّن المسيء من المحسن، فمن

لا يجتنب الكبائر هو المُسيء، ومن يجتنب الكبائر وما حرَّم اله تغالىى فهو المحسن.

共




 مغفور م ممن يجتنب الكبائر، اللمم بفتحتين هو الصغائر من الذنوبي، التئي لم يذكر الش تعالى عليها حداً، ولا عذابآ، والكبائر هي التي ذنبها عظيم،
 الصغائر باجتناب الكبائرُ، على أن إخراج الصغيائر عن حكم المؤاخذةة،

 عليه السلام


 وتنسبوها إلى التقى والضاح على سبيل الإعجاب، فإن النفس خلمسيسة،



 أن ما عمله من الأعمال الصالحة بفضل الله تعالى وتوفيقه، ولم يقصبر به

التملح، لم يكن من المزكين أنفسهم، فإن المسرة بالطاعة طاعة، وذكرها شكر لهّ تعالى .

## . (

 الـوليـد بـن المغيـرة، كــان قـد اتبـع النبـي

 وأعطى للذي عيَّره بعض الذي ضمن له من المال، ومنعه تمامه.

## 

 أي تطع العطاء، من قولهم أكدى الحافِرُ إذا بلغ الكُدْية، أي الصـلِّلابة من الأرض، كالصخرة، وقيل: نزلت في العاص بن وائل، والأول أثهر .

## .

 حتى يعلم أن صاحبه بحمل عنه العذاب؟.

## 

重 وفَّى وأتم وبالَزَ بالوفاء بما عاهد الشا تعالى، وتقديم موسى لما أن صحفه التي هي التوراة أشهر عندهم.

رها غيرها، ولا تُعاقب بجرم فعله أحد غيرها، إلاً إذا كان آمراً به.

## . (気)


شفاعة الأنبياء والملائكة، ودعاء الأحياء للأموات، وصدقتهم عنهـ، واغير
 الإيمان والصلاح، وهذالفضل من الله على المؤمن، ويشهد له ما رووي عن

 الصدقة والحج ينفعان المُيت، 'فلكون الناوي له كالنائب عنه.

## 


 فيفرحون، ،وعقاب للكافرين، لأنهم يرون ويحّنونون، فإن قيل : العمملُ كيف يرى؟ قيل: على صورة جميلة أو قبيحة، أو مجاز عن الثواب والعنقاب

## 




والأكمل .
.


 للمحسن، وإما الرسول تحزن فإن إلى ربك المنتهى والرجوع، فيجازيك على صبرك أحسن


والغمَّ، فأضبحك في الدنيا من اضحكك، وأبكى من أبكى.
وقال مجاهد: أضحك المؤمنين، وأبكى الكافرين في العقبى.


 .العادة، وقيل: أمات الآباء، وأحيا الأبناء.
.

وفيه تنبيه على كمال القدرة، لأن النطفة متناسبة الأجزاء، يخلن الش تعالى

منها أعضاء مختلفة، وظطباعاً متخالفة، وخلق الذكر والأنثى أعجب، وْهذا شيء لا يصل إليه فهم العقلاء، وإنما مو بقدرة الهّ، لا بفعل الطبيعة

## 


 يُميتُكم ثم يُخييكُمُمهِ

## 

 عباس: أعطى فأرضى:وقِيل المعنى: أغنى من شاء، وأفقر من شاء"(1)، وفيه إشارة إلى فساد :قول بعض الناس، من أن الغنى ألنى بكسب الإنسان وجهده، أو ببخته وطالعه.

 وكانت خزاعة تعبدها، بُسنَّ لهم عبادتها أبو كبشّة رجلٌ من أشرافهمَ.

## .

 ويضيّق على من يشاء: أنول: ولعل مذا القول أربح، للتناست البديع بين الآيات
 الكناست بين الآبات، والثّ أعلم.

عاد إرم.
.

عن بكرة أبيهم.
.


 فيهم دعاؤه قريباً من ألف سنة.
.

 عماراتهم مرتفعة، فأهواها بالزلزلة .

 وراءه.
.




 للمعتبرين
.



المنذرين الأولين علمتم مبه .



.
 وردِّها إذا غشيت الخلق :



 على ما فزَّطتم من شأنه، وخوفاً من أن يحيق بكم ما ما حاق بالأمم المذكورة.

## .


 اللهو. قيل : كان المشركون إذا سمعوا القرآن عارضوه بالغناء واللهو ليشغلوا الناس عن استماعه.

## 

 وخصوه بالعبادة بدل أن تسخروا وتضحكوا، فألمامكم أهوال وشدائد، لا لا
 والصلاة على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ألجمعين، والحمد له رب العالمين
"تم بعونه تعالى تفسير سورة النجم"


مكية وهي خمس وخمسون آية

.



القمر
وعن عثمان بن عطاء عن أبيه أن معناه سينشق يوم القيامة، ويردُه فوله تعالى:

## 

(1) قال ابن الجوزي: إن توماً شُذُوا نقالوا: سبشنئُ يوم القيامة، ومذا القول الشادُّ لا
 يفتقر إلى قرينة، وليس ذلك موجوداً، وني توله سبحانه وُوإن بروا آبيَّ بعرضواهِ دلّ على أنه تد حدث ذلك. ا هــ مـ زاد المسير ^/^ی.

والجمهور على الأول، وهو المروي في الصحيحين عن أنس رضمي





 وإمكانه لا يُشك فيه، وقّد أخبر عنه الصادق، فيجب اعتقاد وقوعه.





حتى قالوا .ذلك.
.

 زينها الشيطان لهمّ، وقالو| سحر أعيننا، والقمرُ بحاله(ب)، وذكرُهُم بلفظ
 بينهما
(Y)

 فلتتين وكانت ليلة بدر، فججعلو! يعركون أعينهم وينظرون فيرونه منشقاً إلى :نصفيّن، نصف على جبل الصفا، وُنصف على جبل قيقعان، حتى رأوا حراء بينهما، ، نقالوا: =

الماضي، للإشعار بانها من عاداتهم القديمة، من ردٍ الحقً بعد الظهور


.

 فيه واعظ لهم وزاجر عن التمادي في الباطل، وهو أنباء المهلكين بسبب التكذيب.
.


 الإِنذارات، والتخويف بالمواعيد.
.


$=$
 انشق في إلليلة الفلانية، وفزعنا من ذلك، نقال أبو جهل اللعين والمشركون مرن معه: سحر محمد الناس جميعاً، وهذا سحر مستمر أي دائم، فأنزل الشا : اؤرإن يروا آية .يعرضوا ويقولوا سحر مستمر|
 لعدم العهد بمثله، وهو هول القيامة.
.



 في الأمكنة، والجراد مُنَّلٌ في الكِثرة .

الْ产
 تلويحٌ بأن المؤمنين ليسوا كذلك، بل هو سهل يسير عليهم كقوله تعالىى:

. .
( )





. (

منه، وسرعان ما استجيب الدعاء، قال تعالى:

 الأمطار، وشدة انصبابها، فيل : لم ينقطع المطر أربعين يوماً.
.
 |\$ الماءين، لم يكن بطريق المجاورة والتقارب، بل بطرين الانيّلا重 المكذبين غرقآ، ومن العجيب أنهم كانوا يطلبون المطر سنين، فأهلكهم الها بمطلوبهم، بالماء الذي به حياة البشر .
.



 أي كُفر به، فعلنا ذلك جزاء لنوح عليه السلام، لأنه كان نعمة كفروها.

 يقف على خبرها، وعن قتادة: أبقاها الش بأرض الجزا الجزيرة، وقيل: على



(1) مِنْ مُدَّكر|
.
 هائلة، لا يحيط بها الوُصف، والُُُُْر : أي الإنذارات التي فيها تخويف.
.





 إنكار ونفي للمتعظ علي أبلغ وجه، أي فهل من معتبر ومتعظ بما فيه من العبر والمواعظ؟.
(1) أخرجه البخاري ني كتاب أكفسير 1/117.

14

## .



 الإصغاء إلى ما يُلقى إليهم قبل ذكره لتهويله وتعظيمه، كأنه قيل : كذبت عاد فهل سمتتم كيف كان عذابي وإنذاري لهم؟.
.
理،
 عليهم إلى أن أهلكهم الشّ.


 المنعطع عن مغارسه، وقوله تعالى:

## - .

 يكن هائلا فظيعاً؟.



القرآن؟ وفائدة التكرار؛؛ أن يجلِّد عند استماع كل نبأ من أنباء الأولين،


 حاضرة للقلوب، مصورزة للأذهان، مذكورة غير منسيَّة في كل أوان .
.
 عليه السلام، أو بالرسل عليهم السلام، فإن تكذيب أحلمهم تكذيب للكّل، لاتفاقهم على أصول البُرائع :
.

 الصواب ؤوَّعُرٍ| أي جنون، فإن ذلك بمعزل عن متتضى العقل.
.
 بذلك؟ بما ادعاه، يقال: أثِرَ أَشَرآ، أي بَطِر وتكبَرِّر
.
 السلام، وعدآ له، ووعيداً لقومه، والمراد بالغد وقت نزول العذاب،

والسين لتقريب مضمون الجملة وتأكيده، أي سيعلمون البتة عن قريب، من الكذاب الأشر؟
．

 فإن اله ناصرك عليهم．




## 


 فأحدث العقر بالناقة، والتعاطي：تناول الشيء بتكلف ．
． －名侖

中
 يعمل الحظيرة، أو كالحشيش اليابس الذي يجمعه صاحب الحظيرة لماشيته في الشُتاء．

## 


为 . (1)

 وتت السحر.

## 


 وذلك الإنجبأُ كان نضلاك، كما أن ذلك الإمالكاك كان عدلاّ، والعضو الفاسد يُ يُطع .


.
 أعمينا أعينهم فجعلناهم لا يِبصرون، روي أنْهم لـا عالجوا باب لوط ليدخلوا، قالت الملانكّة: خلَّهم يدخلوا إنَّا رُسُل ربك لن يصبوا إلينا،

فصفقهم جبريل عليه السلام صفقة، فتركهم يترددون، ولا يهتدون إلىا إلى
 عذابي وإنذاري الذي كنتم به تستهزئون.


يسلمهم إلى النار .


للعذاب.


.

 من العذاب، والاكتفاء بذكر آل فرعون للعلم بأن نفسه أولى بذلك، أي وبالنه لقد جاءتهم الإنذارات.
.

يُغالب الْقَقْنَدِرِ لا يعجزه شيء.

 قوة، وشدة وعدة ومكانّ؟ والمعنى: أنه أصابهم ما أهابهمّ، مع ظهور خيرنهم منكم، فيما ذكرّ، فهل تطمبون أن لا يصيبكم مثل ذلكك وأنتم
 إلي توبيخ آخر، أي أم لكم براءة وأمن من العذاب في الكتب ألسماوية المنزّلة ولذلك تصرون على ما أنتم غليه.

 كبير، وايثون بكثرتنا وووتنا، منتصرون على محمد وصحبه؟.
.







(1) أخرجه البخاري في التفسنير 718 . 18.
 أصل عذابهم، وهذا من طلائعه، يعني: إن عذاب الدنيا ليس لإِتمام


من الداهية والمرارة.
-委㿥

.
 سَقَرَهَ أي حر النار وألمها، و "اسقرهَ عَلَمٌ لجهنم، واسم من أسمائها.

 عليها يدور أمر التكوين، أو مقدر مكتوب في اللوح قبل وتوعه. عن عبد اله بن عمر وابن العاص رضي اله عنه قال: : سمعت رسول الشا اكتب اله مقادر الخلائق كلها، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين

ألف سنة|"(1)
.

(1) أخرجه مسلم رقم YYOY في القَكَر، والترمذي رقم Ylov في القَدَر أيضاً.



## 



. .
 ديوان الحظظة.



. 里畣

وبساتين وأنهار جارية.
.

(1) سورة الكهف، آية: 9 §.

عنده، عند مليك لا يُقادر قدر ملكه وسلطانه، فلا شيء إلا وهو تحت
 ومماسة، والله أعلم، والصلاة واللسلام على سيدنا محمدل، وعلى وله آله وأصحابه أجمعين، والحمد الله رب العالمين .
"تم بعونه تعالى تفسير سورة القمر"


مكية وآيها ست وسبعون



 نععه الدينية، وأنكر عليهم إثر كل فن منها إخلالهمر بموجب الشكر، وبدأ بتعليم القرآن، نقال تندست أسماؤه:
 مدار السعادة الدينية، والدنيوية، جمع الشا فيه العلوم والمعارف، وييّن فيه الهدى والضهال، وشرَّفه على سائر الكتب السماوية، نهو أنضضلها وإلمائها، وإسناد تعليمه إلى اسم الرحمن، لإيذيان بانه من آثار الرحمة الواسعة،


## 

 للرحمن وإخلاء الآَخرين عن العاطف، لورودها على منهاج التعديد، كما

تقول: زيد أغناكُ بعد فقر، أعزَّك بعد ذل، كثَّكِ بعد قلة، فما تنكر : من إحسانه؟ والبيانُ هو التعبير عما في الضمير، وليس المران المراد بتعليمنه مجرد
 الذي يلور عليه تعليم القفرآن .

## .


 والأوقات، و وتعلم السنون والحساب.

## . 受肴



 المكلفين طوعاً.

## 





 الأرض، حيث علق به أحكام عباده، من التسوية والتعديل، في أخلذهم
 إليه، كالهواء والماء اللذينّ لا يتبين فضلهما إلا عند فقدهما .

## (6) (1)

 وإنما تال: ؤفي الميزانئ ولم يثل في الوزن، ليشمل الأخذ والإعطاء، ولولا التساوي في الحقوق لأوقع الثيطان بين الناس البغضاء؛ ولذا قال

## .


 مرة بمعنى آخر، فالأول هو الآلة، والثاني بمعنى المصدر، أي لا تطنوا في الوزن، والثالث للمعبول، أي لا تنتصوا الموزون؛ كرّر لنظ الميزان، تثديداً للتسوية به، وتأكيداً ل(مُمر باستعماله عدلاً.

## . (

 ليستقروا عليها، ويتنغبوا بما فيها من خيرات، بالزراعة، والبناء ولخراج المعادن
.
(秤
 والكِمُّ وغائر الطلع، وغطاء النور، والجمع أكمام، ذكر تعالى النخل، لأنها أعظهها وأكثرها نفعا،، نهو غذاء كامل.





سمي ريحاناً لرائحته الطيبة: الزكية (1)
. (1)


 والنعرض لعنوان الربوبية، المنبئة عن المالكية، والتربية لتأكيد النكير؛


 الأمر كما فُصُّل، فبأي فردِ من أفراد آلاء مالككما ومربيكما بتلك الآلآلا تكذبان، مع أن كلاً منها ناطق بالحقن، شاهِّ بالصّ بالصدق؟ كُرّرت هذه الآية في هذه السورة، في إحبّى وثلانين موضعاً، تقريرآ للنعمة وثنبيهاً على
(1) ذكر تعالى في هذه الآيات الكريمة أنواع النُّم التي خلقها لعباده، فذكر الفاكهة أولاء،



 بالمثـوم، ليجمع بين اللذة: بالغذاء، والللذة بالروائح الطيبة، نسبحان من أنزل القرآبن بأفصح بيان!!.

وجوب شكر المنعم، والاعتراف له بالفضل والإحسان، ثم فضصّل هذه النعم الجليلة، وبدأ بخلق الإنسان؛ فقال:

## .




 اختلاف بين الآيات، لاتغاقهن معنى، فهي مراحل وأطوار .

 لهب صافِ هُ مِنَّارِّهِ بيان للمارج، فإنه في الأصل للمضطرب، من مَرَج إذا اضطرب.
. .
中 عليكما من سوابغ النعم تكذبان يا معشر الجن والإنس؟ .
.
 ربُّ مشرقَيْ الصيفِ، والشتاءِ، ومغربيهما .

## .


 وقته، وغير ذلك.

## 



. ئهِ


 الحال، بل يبقيان زمانآ، كالماء المسخِّن إذا غمس في ماءِ بارد، إن لُم يمكت فيه زماناً لا يمتزج بالبارد، لكن إلذا زاد مجاورتها
 الخاصية.
.

( $\quad$ (侖)

 وظاهر كلام اللّ تعالىى أولي بالاعتبار من بعض الناس، ممن لا يوْثق بقوله

أن الغواصين ما أخرجوه إلا من المالح، والصواب أنه يخرج من بعضها كبعض أنهار الهند ثبت ذلك قطعاً.

## 

 المـرفوعـات الشـراع، أو المصنوعـات، الـلاتي ينشنتن الأمـواج بجريهـن (女)

## .

 أخذها، وكيفية تركيبها، وإجرائها في البحر، بأسباب لا يفدر على خلقها
إلا الله سبحانه وتعالى(1).

هالكُ لا مححالة.
.

(1) في الآية إرشاد وتنبيه إلى أن الفلك - أي السفن - في البحر، لا يملك امرما في


 الدينغ نم هم بعد ذلك بنسون نعمة الهُ !!.



 وبقائه تعالى، إيذان بأنه يفيض عليهم بعد فنائهم أيضاً آثار لطفه وكزمه.

## . . (

 السرمدي، أجلُّ النعم، و'أعظم الآلاء، ققال يحيى بن معاذ: حبَّذا الموتُ،

فهو الذي يقرِّب الحبيب إلى الحبيب.

## .


 الحال، فإنهم كافة لو انفطع ما بينهم، وبين إلعناية الإلْهية من العالاقة، ؛لم



 ويأتي بأحوال ويذهب بأحوال حسبما تتتضيه مشيئته المبنية على الحِحِّم
 وثال الحاكم: حديث صصيح الإسناد.

والمصالح، روي أنه أن يغفر ذنباً، ويفزّج كرباً، ويرفع قوماً، ويَضَع آخرين" (1). وفيه ردٌّ على اليهود حيث يقولون : إن الها لا يقضي يوم السبت

.
 عند انتهاء شؤون الخلق، فعبَّر عنه بالفراغ لهم بطريق التمثيل، وقيل : هو مستعار من قول المتهدد لصاحبه: سأفرغ لك، أئي سِأتجرد للإِيقاع بك،
 والجان لثقلهما على الأرض .

## .


القيامة للتحذير عما يؤدي إلى سوء الحساب والعذاب.


 التقرير، ولأن الجن مشهورون باللدرة على الأفاعيل الشاقة، فخوطبوا بما
(1) أخرجه ابن أبي حاتم، وانظر تفسير ابن كير \&/4TM.

 وتخرجوا من ملكوتي، وْمن أقطار السماوات والأرض

 الظاهر أنه في الآخرة، دوبي أن الملائكة تحيط بجميع الخلالانق، فإذا رآهم الإنس والجن هربوا، فلا بأتون وجهاً إلا وجذوا الملانكة أحاطت به.
. (A)
中

## 


 رؤوسهم، ويحتمل أن يكون للاختصاص، ,

## 


من الكفار من عدد الآلاء.

## . .

保

 محذوف، أي يكون من الأحوال والأهوال ما لا يحيط به دائرة المقال.
.




 يُسأل أحد من المجرمين عن ذنبه، لأنهم يُعرفون بسيماهمم، فلا يحتاج إلى سؤ الهم.
.

ذكر مما يزجرهم عن الشر، المؤدي إليه.



 الملائكة؛ تارة تأخذ بالأقدام، وتارة بالنواصي.
.


 (\% مانِ بلغ النهاية في الحرارة، يُصنُّ عليهم، ويُسقون منه، وفيل: : إذا استغاثوا من النار، أغينوا بالحميم.

## .





 في أنفسها آلاء جليلة، واصلة اليهـم فين الآخرة، كذلك حكاياتها الوأصلة


 ستقع في الآخرة؛ فلينت هي من قبيل الآلاء، وإنما الآلاء خكا


 أي جنة للخائف الإنسي، وجنة للخائف الجني، فإن الخطاب للفريقين، أو

لكل واحد جنتان: جنة لفعل الطاعات، وأخرى لترك المعاصي، أو جنة يثاب بها، وأخرى يُتفضل عليه بها

 اعتراض، والأفنان جمع فَنْن، أي ذواتا أغصان، وتخصصيصها بالذكر لأنها

التي تورق وتثمر، وتمد الظل .


يا معشر الإنس والجن؟.



والحسن: تجريان بالماء الزلال، إحدامما التسنيهُ، والأخرى السلسبيلُ.


صنفان: غريب، ومعروف.
为



والاتكاء من الهيئات الدالة على صحة الجسم، وفراغ القلب، لأنِ العلبيل يضطجع، أو يستلقي أو 'يستند على حسب ما قَدَر عليه، وأما الأتكاء 'فهو


 دإِفا أي ما يجتنى من أشجارها من الثمار، قريب يناله القائم، والقاعلذ، والمضطجع

共
. قَبَلَهُتْ وَلاَهَانَّ


 وتارة قاصرات الطرف، إثنارة إلى تخلدّرهنَّ، وإعظاماً لهنَّ في أغينّ الرِّجال
 الجنّيات أحد من الجن قبل أزواجهن، وفيه دليل على أن الجن يُطمنونن، والطمثُ : الجماعُعن
.
 الطرف، أي مشبهات بألياقوت، في حمرة الوجنة، والمرجان، أي

 الاجتماع بالإنس والجن؛ فهن كالياقوت في معدنه، والمرجان في صدفه:
.

الإِسان في العمل، إلا الإحسان في الثواب.
.
 الجنتين، الموعودتين للخائثين المقربين، جنتان أخريان، لمن دين دونها أصحاب اليمين، ولا شاكَّ أن مقام السابقين المقربين أعظم وأرفع -
.
 تضربان إلى السواد، من شدة الخضرة، وفيه إشعار بأن الغالب على هاتين الجتين النباتات والرياحين.
.
,
والنَّْْخُ أكثر من النضح وهو الرش.

 لنضلهما، فإن نمرة النخل فاكهة وغذاء، ولِلرمان فاكهة ودواء.

 الأَخلاق، وحسان الخَلْقُ والخُلُقَ

 امرأة مقصورة الطرف، قِلل: إن الخيمة من خيامهن درة مجوَّفة.
.
 ولم يجامعهن أحد فبل أزواجهن .

中


 العبقري منسوب إلى اللُبقر، وهي الطنافس الثخان، جمع عبقرية، ألي طنفسة سميكة مزينة بأنواع النقوش، قال الخليل: : كلُّ شيء نفيس يسمى
 (1) فَرْيها





## . 6 僉

 تقرير لما ذكر في السورة الكريمة، من آلاثه الفائضة على الأنام، أي تعالى

 لأوليائه، والها أعلم بمراده، وأسرار كتابه.

والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لش رب العالمين.
"تم بعونه تعالى تفسبر سورة الرحمن"

*     *         * 

=
 خلافة أبي بكر، وطالت مدة خلافة عمر، حتى تيسرت له الفنتوح، وأفاء الشّ عليه الننايم، وكنوز كسرى وقيصر.


مكية وهي ست وتسعون آية

.
 والتعبير عنها بالواقعة، للِإيذان بتحقق وقوعها لا محالة، كأنها والنا واقعة في نفسها، مع تطع النظر عن الوقوع، كأنه قيل حدثت الحادثة الحّة، والواقعةُ اسم
 الواقعة، يكون من الأهوال، ما لا يفي به المقال.

 ولا تكذب في نفيها كما تكذب اليوم.

 لعظمتها، وتهويل لأمرها، فإن الوقائع العظام شأنها كذلك.
.


.

 الجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَاباًا .
.
 متتشراً، متطايراً في الجوّ


 فهـو زوج، صنفـان في الججـة، وصنـف في النـار، كمـا وضحتـه الآليـة الكريمة
. (
呂 قيل : ما هم؟ وأي شيء مـم؛ في حالهم وصفتهم؟.

## 


الفريقين، في الفخامة والفظاعة، كأنه قيل: فأصحاب الميمنة في غاية




 تأخير ذكرهم، مع كونهم أسبق الأقسام، وأقدمهم في الفضل، ليقترن ذكرهم بيبان محاسن أحوالهم، أي والسابقون إلى طاعة الشاه هم السابقون إلى رحمته، وقيل: الذين سبقوا في حيازة الفضائل والكمالات.

## 


درجتهم، فهم في ظل العرش وجواره.
 الأنفس .



لدن آدم عليه السلام، إلى نبينا صلواتُّ الها عليهم أجمعين، والثُلُّة: الأْمة من الناس الكثيرة.

## .

 والآخرين ههنا، متقدمو هذه: الأمة ومتأخروهم، وهذا ظاهر لألأن الخطاب لا يتعلق إلا بالموجودين.
.
 والياقوت، القوية اللحمة والشُّدَنَي .

## 


 يستدبر أحداً.
.
中

 الجنة، لخدمة أهل الجنة، كالحور العين، والعربُ تسمي الغلام وليدآ ما ما لم يحتلم، والأمة وليدة:
.

屋

 يُنْزِفْنَ| أي لا يسكرون، من أنزف الشارب إذا ذهب عقله.

. . .

(إنك لتنظر إلى الطير فتشتهيه، فيخرُ بين يديك مشويآه(1)"





```
.
```

(1) أخرجه البيهتي، وانظر تفسير الحافظ ابن كثير r•/\&.
 الزيادة فلا يدركها أحد.

 التأثيم، والمعنى: لע يسِمعون في الجنة باطلاً من القول، ولا فلا فاحشاً من الكلام، فحياتهم كلُّها أُنُّلٌ وسرور، ومُتعةٌ ولذة .
.
罗


في الجنة .
.
 وهو شجر النبق، كأنه خُضِد شُوكُه أي تطع -

 فإن قيل : ما الحكمةُ، وأية نعمة تكون في كونهم في سدر، وهو ومو مِن
 عزيزآ، وله نفع لهم، أو لأنعامهم، والإثشارة إلى جميع ما بالمينهما كما كما

 ففي الآية وفعت الإنشارة إلى جميع الأشجار، نظرآ إلى الأوراقِ، كي كما ذُكر النخيل والأعناب لثّهرتهما عند العرب.

 ينتبضُ، لأنه ليس ظل الأشجار، ، بل ظلٌّ دائم يخلقه الشه تعالى.



 يتصور لأهل البوادي، إيذاناَ بالتفاوت بين الحالين .

(1) (1) روى البيهتي والحاكم أن أعرابياً جاء إلى رسول الهُ له
 شوكاً! الي نزعه وقطعه - فجعل مكان كل شول شوكوّ نمرة، وإنٍّ الثمرة من ثمره تفتق عن اثنين وسبعين لوناً من الطعام، ما فيها لون يشبه الآخر !!!!.



 الفرشُ : النساء، حيث بُكنى بالفراش عن المرأة، وارتفاعها كؤنهنَّ على
 مُتُتَكِّون| (1) ويدل عليه توله تعالى بعده.






 لأنه لا هَرَّهَ، ولا شيخوَّة في الجنة.
(1) سورة يس،، آية: 07.
.


品
من الآخرين، هذا في أصحاب اليمين
. .
 ياخذون كتبهم بشمائلهم، والاستفهام للتهويل والتفظيع، أي وأصحاب الجحيم هل تدري ما هو حالهمم.
.
 تهب بالنهار فتمرض، أو تقتل.


هواؤهم الذي يهب عليهم سموم، وماؤهم الذي يشربونه حميم.


 العذاب، فقال:
. (㿥

الشهوات، فلا جَرَم عُذْبوا بنقائضها.


نتض عهد الميثاق.

 أي هل سنُنُلق مرة أخرى؟ وهو المرجع للإنكار، وتقييده بالوصف

 الموت، وإن كان البدن على حاله.



呂 الأمم الذين من جملتهم أنتم وآباؤكم.


1Vะ


## .

中 الهدى، المكذُبون بالبعث والجزاء.


والثانية للبيان، أي مبتدئون الأكل من شجر هو الزقوم.
.

. (
رِّ




 إلى شرب الحميم، فيشربون شرب الهيم.

 وفيه من التهكم بهم ما لا يخفى، فإن النزل معناه الضيافيافة، وهل الحمالحميم

والزتوم ضيافة فيها تكريم؟ فإن النزل للكرامة، وهذا العذاب للإِهانة.

## 

 وأوجدناكم من العدم، فهالًا تصدّقون بالبعث والنشور؟.


.

 على أنه يعيدكم؟.
.

 أي لا يسبقنا أحد فيهرب؛ من الموت، أو يغيّر وقته، وإنَّا قادرون.
.

产
 إنا نقدر على الأمرين على الخلق ممَّا يماثلكم وما لا يماثلثكم، فكيف نعجز عن إعادتكم؟ .

 أفلا تتذكرون أنَّ من قَدَر عليها، قدر على النشأة الأخرى؟ فإنه أقل صنعاً لحصول المراد!! وفيه دليل على صحة القياس .
.

تبذرون حجَّه.
.

.


 بالحديث، فإن قال معاند: نحن نحرث وها وهو بنفسه يصير زرعاً، لا بغعلنا،
 الآفات التي تصيبه قبل ظهِور الحبٌ؟ أَّاَ تدنعونها عنه، أو هذا الز الز عـن نفسـه لـو أراد الشا تَلَفَه وهلاكه؟




.الرزق، فلا حظًّ ولا نصيب لنا فيه.
. (
 بالذكر مع كثرة منافع،، لأن الشرب أمم المقاصد المنوط بها.



.


.
 والعرب نقدح بعودين تحك أخلمهما على الآنر فتخرج منه النار .

 بالإنشاء، المنبىء عن بديع الصنع، المعرب عن كمال القدرة والحكمة،
 حتى قيل: في كل شجر نارٌّ، واستمجد المرخُ والعُفار .

## .





 وهو القفر، وتخصيص المسافرين بذلك، لأنهم أحوج إليها، فإن المقيمين ليسوا بـضظرين إلى الاقتداح


 بوحدانيته، الكافرون بنعمته مع عظمها وكثرتها تانها، وتعجيباً من أمرهم في غمط تلك النعم الباهرة، مع جلالة تدرها، أي فأحدث التسبيبح بذكر اسمه تعالى العظيم، قل : سبحان الشا العظيم، سبحان من خلى القالق هذه الأشياء بقدرته، وسخَّرها لنا بحكمته! !.
 حر نار جهنم•

## 

 تعالى: :لثلا يعلم أهل ألكتابج وهو قول أكثر المفسرين، وأما ما فيا قيل: إن المعنى: فلا أقسم إذ الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم، فيأنباه تعيين


 عظيم قدرته، وكمال حكمتهه، ما لا يحيط به البيان .

## 


مضمون الجملة القسميّة وِتأكيده.

## .

 في إصالاح المعاش والمعاد، وكريم عند اله تعالى.
.
 عليه مـن سـواهـم، وهـو اللـوح المحفـوظ، وقيـل : مصـون مـن التـبـديـل والتحريف، ويراد به المصحف الشُريف.



فالمراد بهم المطهرون من الأحداث، فيكون نفياً بمعنى النهي، أي لا ينبغي أن يمسَّه إلآَّ من كان على طهارة.
.

. . .
 القرآن الكريم في الأمر، أي يلين جانبه ولا يتصلب، تهاوناً به. قال ابن عباس: أي مكذبّبون، والمدهن والمداهن المن الكذَّاب والمنافقن ، والإدهانُ: الجريُ في الباطل، نم قيل للمكذب: مدهن


التكذيب موضع الشكر

 الحلقوم، وتداعت إلى الخروج، عند معالجة سَكَرات الموت.

 الغَمَرات، وهو يودِّع الحياة.

## 




 بذلك لجهلكم بسُؤونا.

 وأصل التركيب للذل والاننياد.

## .


 بعث، ولا حساب، ولا جزاءا(1) 1 (1) وقال الطبيعي: البقاء بالغذاء، وزوالُ
 الحلقوم؟.
(1) الغرض من الآٓية: بيانُ عجز البُبر عن ردٌ الموت، أو دنعه عنهم، وكأن الآية تقول للمكذبين الكفار: إن كان الأمر كما تزعمون أنه لا بعث ولا بلا حساب ولا بلا جزاء، ولا ولا
 يمكنكم ذلك وهو أمر مستحيل، فاعلموا أن الأمر بيد ربّبٌ الأزباب.
.
 الخيرات والدرجات، عبر عنهم بأجلّ وأشرف أوصافهم.



.
 لهم في ما سبق وصف سواه، كما ذكر للفريقين الآخرين .
. (
 بعـض، والالتفـات للتشـريـف، ويحتمـل أن يكـون المعنـى : فسـلام لـك با رسول الله منهم، فإنهم في سلامةِ، لا يهمُّك أمرهم.
.
 ذمَّاً لهم، وإنعاراً بسبب ما ابتلوا به من العذاب .



 في القبر من سموم النار؛ وفي هذه الآية إشارة إلى ألى ألكا الكفر كله ملة واحدة، وأن أصحاب الكبائز من أصحاب اليمين، لأنهم غير مكذبين •
.

 وصواب الصواب، أي غايته ونهايته.
.
ي يجازي العنباد بالحق والعدل. . روي عن عقبة بن عامر الجهني قال: :لْمَا

 سجودكم|"(1) وروي عن :ابن مسعود رضي اله عنه قال : سمعت رسوّل


(Y) أخرجه ابن عساكر وله تصنة لطيفة ذكرها الحـا



 بنات - فقال له ابن مسعود: أتخشى على بناتي الفقر؟ إني أمرتُ بناتي يقرأن كل لثلئلة =

> والحمد ألهم رب العماده ، وصلى اللهّ على سيدنا محمد، وآله وصحبه أجمعين.
"اتم بعونه تعالى تفسير سورة الواتعة") .

畨 米 活
＝ لم تصبه فاقة أبداًا ا هــ


مكية وهي تسع وعشُرون آية

## 锥 <br> 

 وأريد به معنز عاماً، شاملاً لما نطنَّ به لسانُ المقال، كتسبيح الملانكة،

 بالكمال، المنزّه عن النقصان، وهو يسِّع بطريمقِّ لا نعلمها، وهو المراد

 صنعو وتديره•
.

 يعجزه شيء، أي مبالغ في القلدرة، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريذ.




 شيء في الأرض ولا في النسماء.




 يعلم سبخانه كل صغيزة وكبيرة، ما يذخل في باطن ون الأرض من من بذا ور

 بالعلم والقدرة(1)، وبالفضل والرحمة، وهو تمثيل لإلحاطة علمه تعالى
 بأعمالهم
 حيث حكى الإجماع علي ذلك.
.




 بِنَّتِآلَضُدُورِ أي بمكنوناتها، وبما يضمرونه، العالم بالسرائر والضمائر .

Pا


 جعلكم خلفاء في التصرف فيه، عبَّر عما في أيديهم بذلك، تحقيقاً للحقّ

 ثواب عظيم هو الجنة.












 حيث يهديكم إلى سعادة اللدارين، بإرسال الرسل، وتنزيل الآليات.





 له في الحقيقة، وإنما أنتم خلفاؤه، في صرفه إلى مستحقيه؟





(1) في الآية حذف تقديره: لا يستوي من أنفق وقاتل قبل الفتح، ومن أنفق وْقاتل 'بعد الفتح، وإنما حذنه لدلالة:ما با بعده عليه

درجات المنفقين، حسب تفاوت أحوالهم في الإنفاق، أي لا يتساوى عند اله من أنفق ماله في سبيل الله، وقاتل أعداء اله نصرة لدينه، قبل

 وَقَتُْوأ تمام الحاجة إلى النصرة بالنفس والمال، وهم السابلم المهاجرين والأنصار، الذين فال



.
 تعالى، رجاء أن يعوّضه، فإنه كمن يقرضه؟ وأِّ وحسنُ الإِنفاق بالإختاص


 ضوعف أخعافاً كثيرة؟.

高

(1) هذا طرف من حديث أخرجه البخاري YA/V ولنظه: الا تسبوا أصحابي فوالذي



ووجوههم مضيئة كإضاءة القمر، حين يمرون على الصرن الصراط، وأنوأرهم















وَغَرْتَكْمْ







السُيطان، بأن الها عفو كريم لا يعذبكم.

.



 الزقوم، وشرابهم الحميم.

为

.
" كانوا مجدبين بمكة، فلما هاجروا أصابوا الرزق وفتروا عما عما كانوا عليه







 أشد قسوة، وذلك أنهم كانوا إذا سمعوا التوراة والإنجيل، خشعوا: لها الها



## 居 .

 بالذكر والتلاوة، بإحياء الأرض الميتة بالغيث، للترغيب في الخئبوع
 المجدبة بالمطر، فكما يحيي الأرض بالمطر، كذلك يحيي القلوبن القابية



وَلَهْمُ أَجْرٌ كَرِيرٌ

 نوابه، هم الذين يضاعب الشا لهم الأجر والثواب، ولهم الجنة دار النغيم جزاء إحسانهم وإخلاصهمى.

重


 ألهِّدِيقُونَّ





竍



لأِكِّ
 اطمأن بها الكفار، من محقرات الأمور التي لا يركن إليها العقلاء، فضلًا


 بعد ما رأيثه ناضراً مونقاً وإنما لم يقل فيصفرٌّ، إيذاناً بأن اصفراره مقارن

وبعدما بيَّن حقارة أمر الدنيا، تزهيداً فيها، وتنفيراً عن العكوف






 هذا أن الحياة الدنيا غير 'مذمومة، بل المراد أن من صرفها السيطان فذلك المذموم .






 بالفعل، وأن الإيمان شرط لدخولها ذلِّكِ
 غاية وراءه.

重

,


 فيه عن العدة والمدة.

.



 ولا فرحُه بما هو آت، والمراد به نفي الأسى المانع عن التسليم لأمر اله

 اله من مالِ أو جاه.





 عن شكره، بالتقرب إليه بشيء من نعمه، وفيه تهديد، وإشعار بأن الأمر بالإنفاق لمصلحة المنفق .
(1) لبس المراد بالنهي عن الحزن والفرح، اللذين لا ينفك عنهما الإنسان، فإنه ليس من
 وإنما المراد الحزن المخرج لصاحبر المن عن الصبر، والتسليم لقضاء اللّ، والفرح الملهي عن الشكر، فهذا هو الذي نبَّه إليه اللقرآن .
.




 والمراد بإنزال الميزان: إنزال أسبابه، والأمر بإعداده، وكذا توله تعالى
 أزواجها وذلك أن أوامره تعالى وتضاياه، تنزل من السماء بوخيه وأمره،

 إذ ما من صنعة إلا والحكديد أو ما يُعمل بالحديد آلاتها، وتوله تعالئ:
 والرماح والدبابات، والددافع، في مجامدة أعدائه، وقوله تعالي:
 للحق وتنيبها على أن تكليفهم بالجهاد لـس لحاجته في إعلاء كلمته، يل إنما هو ليتنعوا بب، ويصلوا إلى الثواب، وإلا فهو غني بقدرته وعزته، في كل ما يريده.










أي أرسلنا رسولا بعد رسول، حتى انتهى إلى عيسى بن مريم، وأنزلنا عليه
 أتباعه الرِّقَّة والرحمة، للتراحم والتعاطف بينهم، يعني أنهم كانوا متوادير
 أي ورهبانية مبتدعة من عندهم، وني ومي المبالغة في العبادة بالرياضة، والانتطاع عن الناس، ومعناها الفعلة المنسوبة إلى الرهبان، والراهبا الخائف، فعلان من رهب، كخشيان من خشي، وسبي اليبّ ابتداعهم إياها، أن الجبابرة ظهروا عليهم بعد رفع عيسى عليه السلام، 'فخافوا أن يفتنوا في






 استتباع الأمـر؟ فَكِيقُونَ أي خارجون عن حد الاتباع والطاعة.










.

 إن تتقوا الله وتؤمنوا برسبوله، يؤتكم كذا، لئلا يعلم الذين لم يسلموا مبِ مِ




 مقرر لمضمون ما قبله، وقد جوز أن يكون الأمر بالتقوى والإيمان لغير
 يؤتكم ما وعد، من آمن من أهل الكتاب من الكفلين، والشا أعلم بأسرار

كتابه"، وصلوات الش وسلامه على خير خلقه محمد، و على آله وصحبه أجمعين، والحمد له رب العالمين "تم بعونه تعالى تفسير سورة الحليده" * * *
(1) الآية ر§ على اليهود والنصارى، لأنهم كانوا يقولون: الوحي والرسالة في بني


 من عباده والش أعلم حيث يجعل رسالته| وكفى بهذا خزياً للمفترين من اليهود والنصارى!!.


مدنية وآيها اثنتان وعشرون


.

 إلى الله تعالى، وهي "خولة بنت ثعلبة" امرأة أوس بن الصامت؛ راورا راودها فأبت، فغضب فظاهر منها، وكان به إلمام بالنساء وشدة الحرص والتوقان، فأتت رسول اله

 جاعوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا!! فقال لها


 تعالى حكم الحادثة، ومعنى (اسمع" إجابةُ دعائها، لا مجرد علمه تادن تعالى بـلى به
 التعليل لما قبله، فإن إلحاحها في المسألة ومبالغتها في التضرع إلىا الثيا الشا تعالى، وعلمه تعالى بحلى
 تحاوركما، روى البخاري عن عائشة رضي الها عنها قالت: الحمد اله الذي وســع سمعه الأصوات، لقد جاري


 له في مهمٌّ أحد سوى الخالق، كفاه اللّا تعالى وفرّج كربته.



 وفي ("منكم") مزيِّل توبيخّ لعادة أهل الجاهلية، فقد اشتهر هذا عند العربّ为
 من ألحقها الشرع بهن كالمرضعات، وأزواج النبي

 وصححه الحاكم في المسنتّدك .

على أن مناط التأكيد، ليس صدور القول عنهم، فإنه أمر محققّق، بل كِعْنه
 كذباً وباطنَّخِ مجانباً للحَ والمغفرة، فيغغر لماسلف بالمتاب عنه.

##  




 رقبة كانت، وعند الشافعي يشترط فيها الإيمان والفاء للسيبرا


 التكفير، يجب عليه أن يستغفر ولا يعود حتى يكفر، ولئر وفيه دليل علي حرمة
 تُزجرون به عن ارتكاب المنكر المذكور، فإن الغرامات زالت زواجر عن تعاطير




竍










الكَالَمِيَنِ (1)

人







 يذهب بعزهم.
(1) سورة آل عمران، آية: 9V

.


 ها وَنْرُؤُ أِ أي وقد نسوه لكثرته وتهاونهم به، وإنما تحفظ معظمات الألمور






 حيث إنَّ الها سبحانه وتعالى مطلُ على نجلى




 بالأثياء، ليس لقرب مكاني حتى يتفاوت باختلاف الأمكنة، قرباً وبُعداً

 كان الشّ مع كل إنسان بعلمه، في السرٌ والجهر؟




 المؤمنين، فنهاهم رسول: الش






 بـست نار جهـم مسكناً ومْأوى لهؤلاء الفجار .

## 㢄


الْ






 فلا يبالون بنجواهم، فإنه تعالى يعصمهم من شره وضرره.

$$
\begin{aligned}
& \text { ع }
\end{aligned}
$$











 الحديث الشريف: (افضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على
 خالف أمر الرسول.
(1) الحديث أخرجه الترمذي رقم بیדץ باب فضل الفقه على العبادة، وهو حديث =

.









لم يجد، وقد كان ذلك عشر كيلالِ ثم نُسْخ

فَا


 قيل: ظاهر الآية يدل على تقصير المؤمنين في ذلك التكليف؟ قلنا : ليّن
 قوله تعالى: أأشُفتمبا فلا يمتنع أنه تعالى علم ضيق صدر كثير منهم لو
 تقديم الصدقات، فتداركوه بالمثابرة على إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة $=$ الجنة . . 0 الحديث



## وِ 





 الرسول، ويكيدون للمسلمين، فإذا قيل لهم إنكم فعلتم ذلك،
 يحلفون، مفيدة لكمال شناعة ما فعلوا، فإن الحلف على ما ما يُعلم أنه كذب، في غاية القبح، كمن يحلف اليمين الفموس .

## 



وأصرُّوا عليه.

## .






والإهانة، وقيل：الأول عذاب القبر، وهذا عذاب الآخرة، قال الهّ تعالى！





 و中




 عليه في الدنيا، حيث كانوا يدانعون بها عن أرواحهم وأموالهم، ويستجرون

我重




（1）（1）مورة النحل، آية ：．

حيث نوَّتوا على أنفسهم النعيم المقيم، وأخذوا العذاب الأليم، وعلامة
 والمآكل، ويشغل قلبه عن ذكر الهّ، بتدبير الدنيا وجمعها، ولسانه عن الذكر والقراءة، بالكذب وقبيح الأقوال.

## 



 أذل خلق الشا

## 

重



وأوليائه، عزيز : أي قاهر لا يُغلب في مراده.

#      

(1) سورة الصافات، آية: IVI
(













 فال سهل: من صضگّح إيمانه، وأخلص توحيده، لا يألس بأنس بمبتدع ولا


 ("تم بعؤنه تعالى تفسير سورة المجادلة|"

*     *         * 

(1) ذكره الحافظ ابن كثير ني تفسيره \&/EYM.


مدنية آيها أربع وعشرون آية

.
 في الكون من بشر، ونبات، وجماد، وهو الغالب في ملكه، الحكيم في صنعه.




 عزته تعالى، والضمير راجعٌ إليه تعالى، وفيه إشعار بأن في الإلخراج حكمة
 اليهود، وعاهدهم أن لا يكونوا له ولا عليه، فلما فلما كان يوم أحد أحد نكثوا فخرج "كعب بن الأشرف" في أربعين راكباً إلى مكة، فحالفوا قريشاً عند

الكعبة، على قتاله


 ليلة، فلما قذف الها في قلوبهم الرعب، وأيسوا من نصر المنافقين، طلبيوا الصلح، فأبى عليهم إلا ألجلاء على أن يحمل كل ثلاثة أبيات على بعير ما

 مكان إلى مكان، وهم أؤل من أُخرج من جزيرة العرب إلى الشال الشام، وآخر


 بأس الشّ، لاعتقادهم أنهمَ في مُنَعة، لا يُبَالي معها بأحد





 ما أدَّاهم إليه من الكفر وإلطغيان، وفي الآية دليل على جواز القياس .

## 重 . عَذَبٌ أكَّارِ




هَكَبُ ألكَّرِ| وهو لبيان أنهم إن نجوا من عذاب الدنيا بالجلاء، لا نجاة لهم من عذاب الآخرة بنار الجحيم.
 . أَلِقَابِابِ


 ألِمِقَابِ) في الدنيا والآخرة.


 وليذل اليهود ويغيظهم، واستدل به على جواز هـي هدم ديار الكفرة، وقطع


بال تطع النخل، وكان في أنفس المؤمنين من ذلك شيء، فنزلت هذه الآية.
 كان حقيقاً بأن يكون له لـ تعالى إلى مستحقه، لأنه تعالى خلق الناس، وخلق مان آلق آلق ليتوسلوا به



 فارساً، ولا واحد لها من لفظها، وإنما الواحدة منها راحلة، والمعنى: الـا
 لأنه كانت قراهم على ميلين من المدينة، فمشوا إليها وما كان فيهم راكب




 لكم في أموالهم، فالأمر فيه مفوَّض إليه

 ثلاثة منهم لفقرهم، وعن بعض المفسرين أن هذه الآية ما نزلت فـي في فئ

 حرب، فكان






التقرير والبيان، أي ما جعله الله غنيمة للمسلمين بغير فتال، وهو ما ما يسمى







 الذي يتداوله القوم بينهم





##  .




 وصفوا أولا بما يدل على استحقاقهم للفيء، من الإخراج منا من الديار


 الراسخون في الصدق حيث ظهر ذلك بما فعلوا ظهوراً بيناً.
 من ديارهم ع - يبتغون مُن فضله تعالى 0 - ينصرون الشا 1 - أولئك هـم الصادقون .

 .
 جملتها محبتهم للمهاجرين، ورضام
 أشد تمكن، على تنزيل الحال منزلة المكان، وقيل المعنى: تبوؤوا دار الهجرة، ودار الإيمان، 'سِسمى :المدينة بالإِيمان لكونها أي من قبل هجرة المهاجزرين، فإنهم أسلموا في ديارهم، وآثروا الإيإيمان،



 على إخوانهم المهاجرين ولا




 ششتم كانت لكم دياركم؛ وأموالكم، ولم يقسم لكم شئ شيء من, الغنيمة، نقالت الأنصار : بل نقسم من أموالنا وديارنا، ونؤثرهم بالغنيمة، و'لا


 عن كل مكروه، عن جابر رضي اله عنه أن رسول اللّ الشَ الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشُحَّ فإن الشُحَ أهلك من قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلوا محارمهم|"(1) .
 الفريقين إلى يوم القيامة، ولذلك قيل إن الآية قد استوعبت جميع المؤمنين








 عائشة رضي الله عنها: (يا ابنَ أختي! أُمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول
(1) الحديث أخرجه مسلم رقم YoVA باب تحريم الظلم.

 الُحُد ذهباً، ما بلغ مُدَّ أحَهمم ولا نصيفه｜｜（Y）

## 谷  ．لَنَصْرَنْ

 من الأقوال الكاذبة، وتُعجيب منها بعد حكاية محاسن أحوال الحال المؤمنين






 بالآيمان الفاجرة، وفيه إخبار بالغيب．

$$
\begin{aligned}
& \text { 㢄 }
\end{aligned}
$$





 الأمر كذلك فإن ابن سلول وأصحابه أرسلوا إلى (پبني النضير" ذلك سراً،
 نَصَرْوُوْمُ المنافقون بعد ذلك، أي يهلكهم الله تعالى ولا ينفعهم نفاقهم الظهور كفرهم، ثم قال تعالى للمؤمنين :
 . يمَقْهُون
㢄


 شيئا حتى يعلموا عظمة الله تعالى وجلاله، فيخشوه حق خشيته.







أنفسهم، فإن بأسهم بالنُسبة إلى أقرانهم شديد، وإنما جبنهم بالنسبة إليكم

 واختلاف مقاصدهم
 به قلوبهم، وتتحد كلمتهم،، وهذا تشحجيع للمؤمنين على قتالهمم.

## 



 اليهود هكذا، وأما حال المنافقين، فهو ما نطقّ به قوله تعالى .

##  




 هذا القول، لأنه لو خاف الش لما عهأه.










 المعاصي، وفيه تحريض على المراقبة.

重榾



 في الفسوق والعصيان.

.


 عدم الاستواء.

准




 يَنْكَرُّنَ

تلاوتث، وتلة تدبره فيه.

. أَرَّرِيْ
وه
而















 الكون، ناطقُه وجامدُه، بلسان الحال أو المقال، وهول وهو العزيز في ملكه،

 الثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وَكَلَ اللّهُ به سبعين ألف ملك، الكِ يصلُّون عليه حتى يمسي، فإن مات في ذلك اليوم مات شهيداً، ومن قالها حين
 محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لها رب العالممين.
"تم بعونه تعالى تفسير سورة الحشر"

*     *         * 

(1) أخرجه الترمذي ني ثواب القرآن رتم rarar وقال: هذا حديث غريب، ورواه الدارمي







 وذلك أنه لمَّا جهز رسول الشَ أن رسول ألّ
 البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب قال: بعثني
 فخذوه منها، قال: فانطلقنا تتعادئ بنا خيلنا، حتى أتينا الروضة فإذا نحن
(1) ظعينة أي امرأة مسافرة.

بالظعينة، فقلنا لها: أخرجي الكتاب، فقالت: ما معي من كتاب!! فقلنا:
 فأتينا به النبيَّ












 بدينكم وقرآنكم الموالاة، أي يخرجون زسمول الله من وطنه، ويخرجونكم من مكة الإيمانكم


 والحال أني أعلم منكم بما أخفيتم، ولم يقل پابما أسررتم" لأن الإخمفاء


(1) الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير r/ ••

وعلانيتكم، ومطلعٌ رسولي على ما تسرون، فأيُّ طائلٍ لكم في الإِسرار؟!


طريق الضواب
ؤِ
وَوَدُوْاْ لْ وَكَفْرُونَ


 تمنّوا قبل كل شيء كفركم وارتدادكم، فإن موادة أمثالهم خطأ عظيم منكم، وصبيغة الماضي لتحقق ودادتهم الكفر قبل ذلك.

. (



 فيجازيكم عليه.






 دُوْنِ آنَّ



 الكافر، وإن كان جائزاً عقلا وشرعاً، لوقوعه قبل أن بتبيَّن لهُ أنه مُن


 من تمام ما نقل عن إبر||هبم عليه السلام، أي وقو ولوا فيا في دعائكم كما فا فال
 ورجعنا 中أوإِلَكَ آلكَهِيرُ ألي المرجع في جميع أمورنا .

.

 من التجأ إليه، ولا يخيب رجاء من توكَّل عليه، وتكرار النداء للمبالغة في التضرع.

居


据 إبراهيم ومن معه من المؤمنين، كرره للمبالغة في الحث علي الحي التأسي به

 من يؤمن باله واليوم الآخر، لا يترك الا الاقتداء بهـم، وأنَّ تركه من مخايل الايل

 عداوة آبائهم وأبنائهم وجميع أقربائهم من المسركين، أطمعهم تعالى في تحول الحال إلى خلافه، فقال سبحانه:

㢄
. غَفْرِرْرَ
 أَقربائكم


 منكم، في موالاتهم من قبل .




 المشرك، فكيف في المسلم؟.

##  




 آلتَكِلمُونَ


呂

 كان يقول لتي يمتخنها: .(قولي بالشّ الذي لا إله إلا هو، ما ما خرجتُتُ من
 ورسوله، نزلت الآية بعد صلح الحديبية، وكان الصلح تد وفع علي ألن أن يردَّ على أهل مكة من جاء مؤمناً منهم، فأنزل الشه تعالى هذه الآية، بياناً أن
 بِإِيتنِةٍ









 الحارثه مسلمة، فأقبل زوجها المخزومي طالباً لها، فنزلت الآلآية، فاستحلفها رسول الشا




 الحرب، أو لحقت بها، نهى اله تعالى المؤمنين عن المقان المام على نكا نكاح






كِ
.



 ما حكم به على المسلمين والكافرين، من أداء هؤلاء مهور نساءاء أولئك


 من الكفار عقبى هي الغُنيمة، فأتوا بدل الفائت من الغنيمة، روي أنه لما نزلت الآية السالفة أدى المؤمنون ما أمروا به من مهور المهاجزات الْئى


 لحق بالمشركين من نساءٌ المؤمنين المهاجرين ستُّ نسوة، نأعطيّ رسؤ





 الفتح، فإنه

الصفا فجاءته النساء نقال


 كنَّ عنه بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها، لأنَّ بطنها الذي تِيا تحمله بين
 بمعروف، والتقييدُ بالمعروف، للتنبيه على أنه لا يجوز طالِّ طاعة مخلوق فئ في
 كالنوح، وتمزيق الثياب، وجزّ الشعر، ولا ولا تحدث الرجال إلا إلا


 فإنها عبارة عن طلب الثواب، بمعابلة الوفاء بالأمور المذكيرة المورة من قبلهن
 إذا وفين بما بايعن عليه، عن عائشة رضي الشا عنها قالت: الكان رسول

 .


 المبايعةها

وقيل: اليهود، .لما روي أنها نزلت في بعضن فقراء المسلمين، كانوا
 لكفرهم بها أو لعلمهم بأنهم لا خلاق لهم فيها لعنادهم الرسول المنا لمنعون

 وقيل: المعنى كما يُسوأ من موتامم أن يبعثوا أو يرجعوا إلى الدثنيا أحياء. والش أعلم بالصواب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لش رب العالمين .
("تم بعونه تعالى تفسير سورة الممتحنة)"

*     *         * 



مدنية وآيها أربع عشرة آية

. 0 (1)

 في ملكه، إلحكيم في صنعه.

## .



 تقولون نفعل، ما لا تفعلون من الخير والمعروف؟ والتوبيخ في الحقيقة
(1) أخرجه الترمذي في التفسير رقم 9•با قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول
 .rAI/乏

على عدم فعلهم، وإنما وجهها إلى قولهمه، تنبيها على تضاعف معصيتهمه، ببيان أن المنكر ليس تراك الخير الموعود فقط، بل الوعد به أيضاً، ولو قيل لم لا تفعلون ما تقولونو، لُفُهم منه أن المنكر هو تركُ الموعود.
.

أشد البغض، ومن استوجب معتت اله لزمه العذاب، أي عَظُم فعلكم هِّا بغضاً عنده سبحانه، أن تتحدثوا بما لا تعملون.

.



(1) ببعض كتطعة واحدة


 القتال، أي اذكر لهؤلاء المعرضين عن اللتال؛ وقت تول موسى لبني
$\qquad$
(1) شنَّهّم تعالى في ثباتهم وصمودهم أمام الأعلاه، بالكناء المحكم الرصين،، الذئي
 لا يتفكّك ولا يتزعزع، ولا تؤنر فيه الأعاصير، وهو تنبيه رائع بديع ولهنذا قالل: \$انْمْ بُنيانٌ مرصوصو!!!.


 والعصيان فيما أمرنكم به؟｜هذا هو الذي تقتضيه جزالة النظم النظا الكريم، ويرتضيه الذوق السليم، وأما ما فيل إنهم كانوا يؤذونه بأنواعِ الأذى مِّنِ









名
 －电佥
 أي أرسلت إليكم حال كونيم مصدّقاً لرسالة موسى، ولما جاء في التوراة
 اسهه أحمد، ويسمى أيضاً محمد＂1＂، وجاء في الإنجيل تسميته بالفَازَلَّط
（1）ورد في الحديث الصحيح عن النبي
 قدمي، وأنا العاقب＂أخرجه الثبخان، ومعنى العاقب الذي لا نبي بعده．

ومعناه الرسول الهادي، نفي إنجيل "ايوحنًا): : (هكذا وأنا أطلب لكم البى أبي،



 للمبالغة، ويؤيده قراءة ؤهذا ساحر| .


 بقوله: فلاحهم لظلمهم.
.
 الإسلام





 الإسلام في مسارق الأرض ومغاربها، وعلا فوق جميع الأديان، وللّ الحمد والمنَّة .
.



 حين قالوا: لو نعلم أيٌُ الأعمال أحب إلى الهُ لعملناه؟.

نم بيَّن تعالى تلك التجارة. فقالن :

. كُمُمْ عَعْمُوْنَ


 لكم لما تأخرتم عن البذل والجهاد.




 الذي لا فوز وراءه．

## 



 وعدتهم على ذلك عاجلاً وآجلاً ．










 بالصواب، وصلى الش على سيدنا محمد وعلى آلّه وأصحابه أخمعين، والحمد لها رب العالمين ．

## （＂تم بعونه نعالى تفسير سورة الصف＂］

半 来 米


مدنية آئها إحدى عشرة

بِ


ملكه، الحكيم في صنعه.


 وحكمته، 'بعث في العرب رسولا من جملتهم، أمباً مثلهم، لا يعرأ ولا يكتب، وسموا أميّن لان أكثرمـ لا يكتبون ولا يقرؤون، والحكمة في اقتصاره على ذك, الأميين، مع أنه رسول إلى كانة الخلتّ، تنريف العرب بأن خانم النيّين


 الركنان الأصليان للشريعة الإسلامية الغراء، ولو لم يكن سوى القرآلن
 بعثة النبي في ضلال واضِح، وكفر وجهالة، وهو بيان لشدة الحاجّة إلى نبيّ يرشدهم، ويخرجهم ممن الظظلمات إلى النور . .


 هو سبحانه القوي الغالب في 'ملكه، الحكيم في صنعه، حيث إختاره 'من

بين كافة البشر .

## .


الها به العرب، من نزول القرآن بلغتهم، ، بإرسال خاتم الرسل إليهمه، هو
 وعلا ذو الفضل الواسع، على جمميع خلقه في الدنيا والآخرة. ثم شرع تعالى في ذّمّ اليهود، الذين أكرمهم الها بالتوراة، فلم ينتفعوا بها ولم يطبّقوها، وشبههم بالحمار اللذي يحمل الأسفار، فقال سبحانه:

言


أَكُّالمِينَ









 عاصياً لأمر الشا، يضع التكذيب في موضع التصديق.

##  

ها يا محمد لهؤلاء اليهود، الزاعمين أنهم أولياء اللا وأحبابه، إن كتتم حقاً


 صادقين في محبتكم وولايتكم لشه، فإن من أيقن أنه من أهل الجنّة الجنة، أحبَّ لقاء اله، لينال الفوز والسعادة، بجوار ملِك الملوك، ربٌ العزَّة والجلالال

## .


 السلام، وهذه من معجزات القرآن، حيث أخبر عنهم خبراً جازماً قاطعاً

بعدم تمني الموت، وقد وقع ما أخبر عنه، وفي الحديث الشريف: (لـو
 أي عالم بهم، وبما صدر عنهم من فنون الظلم والمعاصي.






 فيجازيكم على أعمالكم القبيحة .
ثم شرع تعالى في بيان أحكام فريضة الجمعة فقال تقدست أُنماؤوه:
重

呂
 وامشـوا إلى الخطبـة والضــلاة، واتركـوا البيع والشُراءاء، وسـائر الأعمـال
 السعي للصلاة، وترك اللبيع والشراء، والتجارة والعطاء، خير لكم .وأنفع
 ما هو بالسعي على الأقدآم، ولقد نهوا أند يألتوا وأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار، ولكنه سعيٌ بالقلوب، والعزائم، والخشوع.

##  .

㲤
 الرزق أو زيارة أخ في الهّ، وعن بعض السلف أنه كان يقول: ا(اللهم





##  .


وإذا رأوا تجارة انفضوا إليها، أو لهوآ انفضوا إليه، فحذف أحدها أحما لدنلالة المذكور عليه، عن جابر رضي الشا عنه أنه قال: ا(بينما نحن نصلي ألما الرسول ما بقي مع النبي
 الكلبي قبـل أن يُسلـم، وكـان معـه أنـواع التجارة مـن الشـا


 = هذا إنما حدث منهم، لان الصلاة كانت قبل الخطبة، كما نبّه عليه الحافظ ابن كثير (Y) (Y)

 الرزق، فهو الرزَّاق ذو القوة المتين، والشَ أعلم بمراده.

والصناة والسلام على :سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 'أجمعين، والحمد شالهة رب العالمين:
"تم بعونه نعالى تفسير سورة الجمعة"]

*     *         * 

= ألجل التجارة، ثم أصبحت الخطبة قبل الصلاة، كما هو عليه الحال الآّن، بأمر الشا جلًّ وعلا.


مدنية آياتها إحدى عشرة آية







 لكَكْبْوُنِه في ادعاء الصدق، لأنهم لم يعتدوا ذلك، وأضمروا خلاف
 شيء واعتند خلانفه نهو كاذب، والإظهار في موضع الإضمار، لذئّهم،

ويبان كذبهم.
 . يَعْتَونَ

我 عبارة عن تهيئتم لها إلى وقت الحاجة، ليحلفوا بها، ويتخلصوا الما عن




## 


 بكلمة الشهادة، فآمنوا بألسنتهم، وكفروا أبقلوبهم، ثم ظهر كفرمهم، بُما

 تمرنوا على الكفر والضلال．
名角






 والخُشُب لا تعقل ولا تفهم، فكذلك أهل النّل النفاق في حسن صورهمّ، وقلة


 أعدى الأعداء العدوُ المداجي، الذي يكاشركّ، وتحت ضلورا



إلى الضلال والباطل؟.

##  

عـد
 المغغرة من الله، وذلك حين نزل القرآن آلن بصفة المنافقين، مشى إليهم





$$
\begin{aligned}
& \text { 名 }
\end{aligned}
$$





على النفاق، وإصرارهم على الفـى الخارجين عن الطاعة، لانهماكهم في الكفر والفسقِ، والمراد إما هم بأعيانهم، وإما الجنس ونمّ داخلون فيه








 سلول فقال عبد الله: أفعلوها؟ والشَ ما مَثلُنا ومثلُهمم إلا كما قال الْ القائل :
 الأذل، ثم أقبل على من حضر من قومه، فقال: هذا ما ما فعلتم بأنفسكمه،



ويعتزلوا عن متابعته، فنزلّلت الآية الكريمة(1)



(1) أخرجه الترمذي بنحوه في كتاب التفسير رقم 10 HY.


 والمؤمنين، لا لغيرهم، كما أن الهذلة والهوان، للثيطان وذويه، من

 نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي، لم يلبث إلا أياماً قلاثل حتى مات على نفاته.
 أي لا ينغلكم الاهتمام بتدبير أمورها، والاعتناء بمصالحها، والتما والتما بها
 بالمعبود، والمراد نهـهم عن التلهي بها، وتوجيه النمي إليها للمبالغة
 أي الكاملون في الخسران، حيث باعوا البافي بالفاني.






(


والصلاة على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين والحمدل رب العالمين -
"اتم بعونّه نعالى تفسير سبورة المنافقون")


مكية وآيها ثمان عشرة

 . .
 المبدىء لكل شيء، وهو القائم به، والمهيمن عليه، وهو المولي لأصول
 الكل سواء.
 - بَحِيُ





 وفيه رد لقول من يقول بالمنزلة بين المنزلتين .


(أحْ







. الصَّدُورِ

أي هو محيط بجميع المضمرات في صدور الناس .
我


 لا يُقادر فدرُه.

. وَآَتَغْنَ



 مِنَّا وَاحِداً نَتُّعُعُهُ وتد أجمل فأسند القول إلى جميع الأقوام وأريد بالبشر


 غَنِّ

مَكَ أنَّهِ يَيِيرٌ











 .
 والآخرون، من الإنس والجن، والسابقين واللاحقين، لأجل ما فيه من






 النجاة من أعظم المهلكات، والظفر بأجلٍ الطلبات.


 جهنم، والآيتان بيانٌ لكيفية التغابن، وتفصيلٌ له.
• بِكِلْشَ

وئ


 - أْبَلَ

 وقد بلَّغ الرسالة، وأدى الأمانة، وهو تعليل للجواب المحذا بأس عليه، لأن مهمته التبليغ، وقد أدَّاها امتثالاً لأمر ربه.

 جميع أمورهم.


中

 أتوا رسول الشّهُ



 والمغفرة .
.


 كان



حتى قطعت حديتي ورفعتهما|"(r)


艮


 خير لها وأنفع، وهو تأكيد للحث على امتثال هذه الأوامر، وبيان لكونا
$\qquad$

(Y) الحليث الخرجه الترمذي في المناقب رقم YVV\& وتال : حديث حسن غريب.
 أي الفائزون بكل مطلوب ومحبوب.
 .



 القليل (حَيِسُمُ أي لا يعاجل بالعقوبة مع كثرة ذنوبكم.

## .


 والشّ أعلم.
والصــلاة والسـلام على خيـر خلقـه محمـد، وعلـى آلـه وأصحـابـه أجمعين، والحمد له رب العالمين
"تم بعونه نعالى تفسير سورة التغابن"
半 米


ملنية وهمي الثيتا عشرة آية

 اَنَّهَ رَبَّكِّ
 .

中至 لأمته، لتشريفه، وإظهار جلالة منصبه، أو المعنى: يا أيها النبي قل لهـم،

 أي مستقبلات لها، فإنٍ المرأة إذا طلقت في طُهر، يعقبه القُرْءُ الأول من




 أي اضبطوها، وأكملوهـا ثلاثة أقراء كوامل، وخوطب الأزوانج لغفلة

 وفي وصفه تعالى بربوبيته. لهم، تأكيد الأمر، ومبالغة في إيجاب الاتقاء居


 ليـرث، وللاحتيـاط مخافـة أن تنكـر المـرأة المراجعـة، فتنكـــح زونجاً








 فيها، فالظلم عبارة عن ضرر دنيوي يلحقها، بسبب تعديه، أو عن مطلِّل










 أي فأنتم بالخيار، إن شئتم فالرجعة والإمساك بالمعروف، وإن شئتم






 المعتدَّة، ولم يخرجها من مسكنها، واتقى ربه في الأمور التي أمر بها
 المضايق، ويفرّج عنه ما يعتريه من الكروب.





يكون المعنى على العموم، أي ومن يتق اله في كل ما ما يأتي وما ينّر، ، يجعل له مخرجاً ومخلضاً من غموم الديان الدنيا والآخرة، رُوي أنها نزلت فيا في (اعوف بن مالك؛") أسر الأعداء ابناً له، فأتى النبي






 إلاَّ بتقديره، لم يبق أمَامَّهُ إلا التسليم إليه تعالى .






(1) ذكر هذه القصة ابن جريزر الطبري، ورواها الحافظ ابن كثير في تفسيره من رواية





 الأسلمية أنها ولدت بعد وفاة زوجها بليالِ قالت سبيعة: وأتيت رسول



أمر الدنيا والآخرة، ويوفته للخير .
 . (أَجْرَ








(1) الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير // Tor




 وإن خُلق لمكان الولد، فهو ملك لها، والأم يجوز لها الألا أن تأخذل الأجر،


 تضايقتم فلم ترض الأم بما ترضع الأجنبية، ولم يزد الأب على
 المعاسرة، أي سيجد الأب امْرأة ترضع له ولده، إن عاسرته أمه.






 عاجلاً أو آجلاً .




 والمراد به عذاب الآخرة.
.

أي خساراً وهلاكاً، لا خسران مثله.
.
.
 كفار مكة، أن ينزل بهم ما نزل
 أنزل إليكم القرآن الكريم.



㢄






 التعجيب والتعظيم، أي ما أكرمه، وأعظمه من رزق！！．






 فِينز ل المطر، ويخرِّ

 غير الخالق المبدع، والسّ أعلم بمراده．

وصللى الشّ على سيدنا محمد وعلى آله وضحبه أجمعين، والتحمد له رب العالمين ．
＂تم بعونه تُعالى تفسير سورة الطلاق＂）＂

米 米 来


مدنية وايُها اثنتا عشرة


中,
 نفسه، فيل: حرَّم (مارية" وهو قول الحسن، ومرّ ومجاهد، وقتادة، والنشّبي، ومسروق، وقيل: حرَّم العسل!! لما رُوي عن عائشة رضي الشا عنها أن





 جيّدٌ غاية الجودة، وقال الأصيلي: هذا أصح وأولى بظاهر كتاب الش
(1) الحديث أخرجه البخاري 1^/70 في كتاب الثفسير، ومسلم رقم 1\&V\& في الطلاة.
 الانتفاع بذلك، مع اعتقاده أن ذلك حلال، أي تطلب رضاء أزواجك بترك ما أححلّ الله لك؟ ولم يؤاخذك بها، قال بعض العلماء: الصحيح في نزول الآية أنها في قصة
 إلى حفصة تحريمها على نفسه فأفشت السرَّ .

## 





عِ
 . 爱





 مارية، والمعنى : أن النبي تحريم الأَمَة، وأعرض عن ذكر الحْلافة، لأنه


وَ بذلك الله عزَّ وجلَّ، العليم بالسرائر، الخبير بالضمائر .

## 病 


الالتفات للمبالغة في العتاب، وقد روى الشيخان عن ابن عبا عباس رضي الشا






 منكما ما يوجب التوبة، من ميل قلوبكما عما يجب عليكما مليكا من تكريم




 وهو اللائق بتوسيطه بين جبريل والملائكة، فإنه جمع بين الظهيري المعنويري، والظهير الصوري، كيف لا وإن جبريل ظهيرّ له يؤيده بالتأيدات الإلْهية،
 الطلاق، وانظر تمام الحديث في جامع الأصول لابن الأثير الجزري r/ ••؟.

وهما وزيراه وظهيراه فين تدبير أمور الرسالة، وتمشية :أحكامها الظاهزة، ولأن بيان مظاهرتهما له أشُد تأثيراً في قلوب بنتيهما، بخلاف ما إلذا أريّد


 على من هؤلاء ظهراؤْ؟.




 الطاعة، الرسول
 حسب النُهوة، بل على خسب ابتغاء مرضاة الله تعالى (1).

-


(1) إنما دخحلت الواو في قوله: هؤأبكارأ) دون سنائر الصفات، لامتناع اجتماعهما في





 أمر تعالى المؤمنين، باتقاء هذه النار المعذّة للكافرين، كما نصنَّ في

سورة البقرة، للمبالغة في التحذير
.


 والمعاصي.

我



 أن ينصحوا بالتوبة أنفسهم، فيأتوا بها على طريقتها، وذلك أن يتوبيوا عن



 والإشعار بأنه تفضل منه سبحانه، والتوبة غير موجبة لل، وأن العبد ينبغي







 القادر على كل شيء، وأنّت يا رب أهل الفضل والغفران.

حِ


 من الكلام المرجع والمصير نار جهنم، أن تكون مسكنهم ومأوامم.



 المواقع، عبارة عن إيراد حالة غريبة، ليعرف بها حالة أخرى أخرى، مشاكلة لـها




عِبكادِنَا مَكِلحَّيَنِ أي كانتا في عصمتَيْ نبيين، متمكنين من تحصيل خيري




 مع سائر الكفرة المجرمين، فقطع الها بهذه الآية طمع من يرتكب المعصية، ويتكل على صلاح غيره"










 ألَجَنَّةِ

(1) وفي ذلك مبالغة في المعنى المعصود، وهو أن الإنسان لا ينفعه عادة صلاح غيره، وإن كان ذلك الغير في أعلى مراتب الإيمان والصـلاح.
 دليل أن الالتجاء إلى الها تعالى عند المِحِّن، من سِيَر الصالحين．

وصِ






 رَبِّا
 وهم رهطها وعشيرتها، لأْنم كانوا أهل بيت صلاح، عن عن أنس بن مالك
 ابنة عمران، وخديجة بنّت نُويلد، وفاطمة بنت محمد، وآبييّة امرأة فزعون｜（1）＂والش أعلم بمراده．

والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعينّ، والحمد له رب العالمين ．
（＂تم بعونه تعالى تفسير سورة التحريم＂］
米 类 米
（1）أخرجه الترمذي في المناقب رقم YAVA وقال ：حديث جسن صحيح．


مكية وهي ثلالون آية

 الملك" (1) وعن ابن عباس مرفوعاً: همي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبرا.



الكامل، نهو سبحانه مالك الملك، يؤتهي من يشاء، وينزعه ممن يشاءاء
 مشيتُه، المبية على الحِكَم البالغنة.



 ويميت، ويغني ويفقر، ويعطي ويمنع. 1 هـ وهو الصحيح في معنى الآية الكريمة.

我
 اللدرة، وبيان ابتنائهما على قوانين الحِكَّم والمصالح، والمراد بالموبن: الموثُ الطارىء، وبالجياة الحياة التي تكون قبل الموت، وفدّم الموت
 حسن العمل، ولأن الأثشياء في الابتداء، في حكم الموتى، كالتراب، والنطة، والعلقة، ونحو ذلك، ثم طرأت عليها الحياة، وقيل: أراد موت الإنسان، وحياته بعد البعث من القبور، والمونُ نعمة كالحياة، الْأنه الفاصل بين حال التكليف، وحال المجازاة، وهو القنطرة للعبور إلى دار








##  






الفوت، وقيل: التفاوتُ: الفطور، بدليل قوله تعالى: أهل ترى من فطور|؟؟ فالمعنى: : ما ترى في خلق الرحمن من تقاوت في الدلالة على

 صدوع وشقوق، جمع فِطر، وهو الشِّقُ، والمراد به الخَلَلَ

## .

事

 ومحروماً من إصابته ما التمسه من العيب والخِ ون الخلر، كأنه طُرد عنه طرداً
 ير فيها خللًا، لأن الشا أتقنها وأحكمها.

##  <br> عَكَابَالكَعِيرِ




 السراج، من النجوم السيارات والثوابت، تتراءئ كأنها مركوزة فيها، مع
 والجلال


 للشياطين؟ فالجواب عن ذلك：أنا لا ننكر أن هذه الشهب كان كانت موجودة





## 


أي المرجع والمقرُّ．

## ． 6 佥

烈
 فيه، هذا من فور الغضبّ، يقال：تركتُ فلانا＂يفور غضباً، ويتأكد هذا

بقوله تعالى ：

．نَكِيرٌ
㢄



 العذاب؟．

为






. 楥



 وفيه دليل على أن مدار التكليف على أدلة الشرع والعقل، وأنهما حجتان ملز متان.
.


 ألكَيِيِهِ هم النياطين، والداخلون في عدادهم من الكغار والفجار .
.

 لا يُقادر قدرُه.

## 


 بِدِ|"(1) قالن ابن عباس: نزلت في المشركين، كانوا ينالون من رسنول الشّ

 واللفظ عام لجميع الخلق، أي فاحترزوا من المعاصي سرآ، كما تتحترزون جهراً، وتقديم السر علي الجهر، لأن مرتبة السر متقدمة على مرا مرتبة

 قبل أن تترجم الألسنة عنها، كأنه قيل : إنه تعالى مبالغ بمضمرات جميع الناس، وأنرارهم المستكِّةّة في صدورهم.

## 



 أي العالم بدقائق الأشياء، الخبير بحقائق الأمور .

## 



 فيسألكم عن شكر ما أنعم به عليكم.

## .


الش على تأويل من في السماء أمره وقضاؤه، وقال ابن عباس : اعقاب من


 ما كانت ثابتة عليه.

كِ . نَكِيرِ


 او تظلُّ، نهذا باطل بإجماع أهل الْعلم والإيمان، ذإن اله تد وسع كرسيّه السموات والارض! 11.





 وتشديد التأكيد لقومه ما لا يخفى .



 ويضممنها إذا ضربن بها جنوبهنَّ، وهو السر في إيثار (ايقبضن" اللدال على


 المبدعات، وتدبير المصنوعات.

.
 عذابه تعالى، أي من هذا الذي يستطيع أن يدفع عنكم عذاب الهّ، ٪إن أراد الش تعالى إهالاككم؟ هلل آلهتكم المزعومة تستطيع نصرتكم وحمايتكم؟


 مِنْ دُوننا أنهم محفوظون من النوائب، بحفظ آلهتهم لهم، وزعمهم هذا خلال واضح بيّن
. .
 المطر، وإنبات الزرع، فمن يستطيع أن يمنحكم أسباب الرزق، إن منعها الله عنكم؟ هل هناك إله غير الها يقدر عليه؟ وأسباب اللرزق متعددة: الماء؛



 الطغيان، وأصروا على الكفر والعصيان.
.





 معتدلا، يبصر الطريق سالماً من العثور والخرور

طريق مستو لا عوج فيه، ولا انحراف؟ وهو المؤمن المستمسك بذين الإسلام

为




 باستعمالها فيما خلقت لأجله، فشكرِ نعم السا، صرفها في مرضاته：



（重嚕

（1）هذا تمثل رائع، وتصوير بديع،＇جمع بين جمال التمثيل، وروعة التعبير، وكأنه يفول




 طريت الضنالالة، ولمن سلكُ طرين الهدى！｜． r9．

يكون الحشر والجزاء الذي تعلوننا به؟ كما ينبئُ عنه قوله سبحانه الوإليه
 النبـي تخبروننا به، فبييّنوا لنا وقته؟.

(الْ



##  





 تسألون تعجيله، إنكارأ واستهزاءة.


(ألهِ
 وعلى المؤمنين بالهلاك وأَّرَّرَمَنَا بتأَير آجالنا، فنحن في جوار رحمته،
 أي مؤلم، أي من يحميكم من عذاب الش المؤلم الوجيع؟ ومن الذي يجيركم وينجيكم من غضبه وانتقامه؟ هل تظنون أن الأصنام تخلّصكم مبن عذاب الش؟.




 من هم أهل الشقاء والضلاللة، منا ومنكم؟ وهذا تهديد شديد.

## .

"أِ
 أن يقولوا: هو الله، فيقال لهم حيئذ: فلم تجعلون الأصنام شريكاً لهـ تليت هذه الآية عند ملحد، فقال: : نآتي به بالمعول، فنام تلك الليلة ثم استيقظ وقد ذهب ماء عينه!! والشا أعلم بمراده.

والصلاة والسلام غلى بسيدنا محمد، وعلى آلك وصحبه أجمعين، والحمد له رب العالمين . "تم بعونه تغالى تفسير سورة الملكُ"|


مكية وهي اثنتان وخمسون آية







 قيل: وأصحاب القلم ومسطوراتهم.
(1) في القسم بالقلم والكتابة، إشادة بفضل العلم والعلماء، وتنبيه على فيمة الكتابة واللدراسة، فإن القلم أخو اللسان، وهو نعمة من الرحمن على عباده، فالإنسان من


 هنا، كما أن أول آيات الوحي المنزَّل فيها إثـادة بالقراءة والكتابة: : والذي علّم بالفلم علَّم الإنسان ما لم يعلمبة.


 الأولى: : نفي الجنون عنه، بنعمه الظاهرة، من المن الفصالواحة التامة،
 النعم ينافي حصول الجنونن. والثانية:الأجر الكبير الدائم.

 المتزلة الرفيعة العالية، والثواب الكيبر غير المقطوع، وإحراز هذا المقام ينافي الجنون .
والثالثة: الخُلُق العظيم إلذي خصَّ به الرسول


 وعداوة، ومكابرة، مح جزمهم بأنه الْ
 الشّ تعالى بأنها عظيمة، وفيها دقيقة أخرى، وهي كلمة (اعلى" لبلاستعلاء،




 قرَّبته إلى القلوب، فتعلَّق الناس به، وتركوا في حبه جاهلئليتهم وآباءهم وأبناءهم.

## . (فَ)


 بجلاء أمرك وأمرهم، وقيل: في الدنيا بظهور الإِسلام، واستيلائك عليهم، وصيرورتك مهيباً ومعظَّماً في قلوب العالمين.

## 

 بفريق المؤمنين أم بغريق الكافرين، في أيهما يوجد من يستحق هنا الانِّا الاسم،

.

جنونهم، بحيث لا يخفى على أحد، أي هو أعلم بمن ضل عن المن سبيله


 مطلوب، والناجين من كل محذور، فيجزي كلاً من الفريقين، حسبما يستحقه من العقاب والثواب، وإعادة \$مو أعلمه لزيادة التقرير .

## 


 غوائلهم!! والمعنى: دم يا محمد على ما أنت عليه، من عدم طاعتهم،
 استجلاباً لقلوبهم، كما بنْبىء غنه قوله تعالىى :
(
 بعض ما لا يرضونه، وتسامحهم ني بعضن الأمور، نهم يدهنون حينئذ طمعأ في إدهانك.

## 


 الرأي والتديير، ،من المهانة وهي الحقارة، نزلت في الوليد بن المغيرة.

 على وجه السعاية والإفنساد.



.




 فأنت من ذلك الراعي!! ولا غرابة فالنطنةُ إذا خبثت خبث الناشىء منها.
.

كان ذا مال وبين، أي ليساره وحظه من الدنيا.
.
 العظيم: إنه خرافات واباطيل الأولين!!.
.
 الخرطوم للخخزير، أي سنكويه على أنفه، مهانة له، وعَلَماً يُعرف بهِ، وتخصيصُ الأنف بالذكر، لأن الوسم عليه أبشع وأشنع.
.


الَجْقَ
 وقت الصِّرام ويترك لهمم ما أخطأه المنجل، وما أخطأه القِطاف من العنبّب، فكان يجتمع لهم شيء كثير، فلما مات أبومم قال بنوه إن فعلنا مالنا ما كان


 المساكين، كما كان يفعله أبوهم.

## 

诠
 والطائف لا يكون إلا ليلًّ، أي طرتها طارقٌ من عذابِ الها
قال الكلبي: أرسل الله تعالى عليهم نارآ، فأحرقت الشجر والثمر :

## .


شيء، فعيل بمعنى المفوول.






## 


يسمع المساكين


الدخول.

## 




أننسهم على صرامها.

## 


طرين جتنتا وما هي بها، فلما تأملوا وعرونوا أنها هي قالوا:



 تذكرونه وتتوبون إليه من خبث نيتكم؟.

 خراب البصرة - أي البستأن ـ، وأقرُوا على أنفسهم بالظلم في منع ألمعروف.
.
لا أشار بذلك، ومنهم من الستصوبه، ومنهم من سكت، ولا ومنهم من أنكرْه، فأصبح كل واحِّ يحيل باللائمة على الآخر!! تم اعترفوا جميعاً بأنهم تجاوزوا الحدّ.
.
 خلود الله، في حق الفقزاء والمساكين، ثم رجعوا إلى أنفسهم فقالوا:
.

 الخير، ورأجون العفو منه تعالى.
.

 لاحترزوا عما يوديهم إليه.


 ينْصّه من الكدٌ والتعب.
. 电 (10.0.

 هو في الدنيا، يعطينا الها ويكرمنا، كما أكرمنا في الدنيا.

 بأنه صادرٌ من اختلال فكر وعقل، وهو التسوية بين المطيع والعاصي.
.

. (



 إلى يوم القيامة، لا نخرج عن عهدتها، حتى نعطيكم ما تحكمون، أم مو مجرَّد الافتراه على الش؟! الوّ.




( في دعوامم، إذ لا أقل من التقليد، وقد نبه تعالى في هذه الآية على أن ليس لهم شيء، يتوهم أن يتشبووا به حتى التقليد.
.
 شدة الأمر وصعوبته، وألمعنى يوم يشتد الأمر ويصعب، ولا ولا كشف ون ولا



 يصبح طبقاً واحداً، فلا يْدَرون على الانحناء أو اللسجود.
r.r
.


 وكذلك يدعون إلى الصلاة، بالأذان والإقامة في الجماعة، فلا يلبُون إليها، وفي هذا وعيد لمن قعد عن الجماعة.
.

 اللش من عذابهم، ولكنه أسلوب العرب في الوعيد والتهديد، كما يقول
 للمكذبين وأَنَّتَتَدِجِهُ


 المؤمنين، وهو في الحقيقة سبب هلاكهم.
.
 مَتِينُ أي قوي شديد، لا يدفع بشيء، وتسميته كيداً لكونه في صورة الكيد، حيث كان سبباً للهلاك، ولا يلا يجوز أن يسمى اله كائدآ، ماكراً، مستدرجاً، لأن صفات النقص لا تنسب إليه تعالى، وأسماؤه توقيفية.

 يثقلهم ذلك ويمنغهم من الإيمان؟.
.

ما يحكمون.
.
全



 وجد منه من الضجر، والمغاضبة، فتبتلئ ببلائه.

## .



 له، لكنَّ الهُ أنعم عليه بألتوبة والإِنابة، فلم يلحقه شيء من الذم

## .


جعله من الكاملين في الصصلاح.

## 


 ينظرون إليك ويكادون أن يصرعوك بأعينهم، ويهلكونك بنظر انـكات مسمومة

 قائم، والدلائل السمعيّة ناطقة بذلك، روى مسلم والترمذي عن ابن عباس

 القِذْر، وقال الحسن: دواء من أصابته العين أن يقرأ عليه هذه الآلية، وقولُّهُ
 يكرهون سماعه أشد الكراهية، ويحدُّون النظر إليه

 علو شانْه، فقال تعالى: .
 للإنس والجن، فكيف يُنسب من نزل عليه القرآن للجنون؟ والآية مفيدة لبطلان
 والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد شه رب العالمين .
"تم بعونه تعالى تفسير سورة القلم"
(1) أخرجه مسلم رقم YIMA في باب الطب، والثرمذي رقم זT• •Y.


مكية وهي إحدى وخمسون آية


 فيها، التي' تتحقق فيها الأمور، من الحساب والجزاء الجاء
 موضع الضمير، لزيادة التهويل .

 خروجها عن دائرة علوم المخلوقات، على دلى معنى أن عظم شأنها وشدتها، بحيث لا تكاد تبلغه دراية أحد لأنها أعظم من ذلك.
.
 لأنها من أسماء القيامة، سميت بها لأنها تقرع الناس بالأفزاع والأهوال،



## .

 وهي الصيحة السديدة، كما قال سبحانه: إنا أرسلنا عليهم صيجةً واحلـة فكانوا كهشيم المحتظر|
: . .

عتَتْ على خزنتها، فلم يستطيعوا ضبطها.







重

## 


نفس باقية؟ .
.
 لوط، وهم الذين انقلبت بهم ديارهم، حيث جعل الله عاليها سافلها، ولذا
 الشركُ، والتكذيب بالبعث.
.

 شديدة، كما زادت قبائحهم في القبح
. ( إنَا
高

 وحفظناكم حال كونكم في السفينة الجارية بأمرنا وحفظنا، وفيه تنبيه على أن مدار نجاتهم محض عصمته تعالى، إنما السفينة سببٌ صوري.


 وإشاعته، والتفكير فيه، والوعيُ : أن تحفظ الشيءً في نفسك، والإِيعاءً أن تحفظه، في غيرك، وَعَنْتُ العلم والحديث وعياً، أي حفظته.


نفس الحاتة، وكيفية وقوعها، إثر بيان بِظم شانها .


 فضربت الأرض والجبال إثر رفعهما، بعضُها ببعض، ضربة واربة واحدة، فيضير
 الرجال في ذلك اليوم العصيب؟؟.








$$
r .
$$

الناحية، وجمعه أرجاء، مثل سبب وأسباب، قال الضحاك : تكون الملانكانكة

 أربعة، فإذا كان يوم القيامة أيدهم الشألأربعة آخرين، فيكونون ثمانية وعن ابن عباس والضحاكُ ثمانيةُ صفوفِ لا يعلم عددهم إلا الشّ تعالى، بعضهم: وجود العرش لبيان عظمته تعالى، لا لاحتياجه إليه، لأن الـالـا تعالى كان ولم يكن شيء معه، ثم خلق العرش، فالعرش والثر والكرسي مظاهر
 بيتاً يزورونه هو الكعبة المشرَّفة، وجعل فيا فيا ركن البيت حَجَرآ، وهو يمينه في الأرض، كما جاء في الحديث الشريف، وليس أنه عز
 السلاطين، يوم خروجهم على الناس، للقضاء العام، وإلاًا فشئونه سبحانه أجلُ من كل ما تحيط به تلك العبارة والإشارة.

## .

 بذلك، تشبيهاً بعرض السلطان العسكر، لتعرُّف أحوالهمه، وهذا ـ وإن كان كان


 تعالى سرٌ من أسراركم، وإنما العرض لإِفشاء الحال، والمرالي المبالغة في العدل، وفيه أعظم الزجر والوعيد، وهو خوف الفضيحة.

## .



 وسلطانيه، .للسكت، تتبت في الوقف، وتسقط في الوصل، واستحسن الوقفُ عليها .

## 

 العلم، لأن الظن الغالب، يقوم مقام العلم، في العبادات والأحكا
 بالعفو، ولم يؤاخذني بها، فخذوا أقرأوا كتابيه، قال تعالى:
$\square$.
 صافية عن الشوائب، دائمة مقرونة بالتعظيم، فالشيء إنما بُكون مرخياً به، إذا كان مشُتملًا على هذه الصفات.



 أي تريبة من مريدها، ينالها القائم، والقائد، والمتكىء، ويقال لهمّ!
.

 الصالحة، وكلُ عمل صالح قدمته، وكل من تقدمك فهو سلف الِ


## 


 العذاب الروحاني، أشدٌّ من العذاب الجسماني.


.
 أبعث بعدها، ولم ألق ما ألقاه والضمير في ليا ليتها يرجع للحياة الدنيا،
 الموت لأنه رأى تلك الحالة، أشنع وأمرّ مما ذاقه من الموت.


 عني ما كان لي من اليسار؟.
 السلطان بقي أو دفع، فيقول الش تعالى لخزنة جهنم:



## 

 العظمى، لانه كان يتغطم على الناس، ليكون الجزاء على ونق المعصية.

## 




 أي فادخلوه فيها، بأن تلقوه على جسله، وهو مرهن لا يفدر على خركة

## 

 هو المستحن للعظمة، فنمن تعظُم على الشه، استوجب أعظم العقوباث. (国 (10)



 المساكين، لأنه تعالى عطفه على الكفر .


 . يُطَعُ (1)

## . (

 وأريد به هنا ما يسيل من أبدانهم من الصديد والدم(٪)، وقيل: هو شجر ياكاكل أهل النار .

(1) سورة غافر، آية: 1A (Y)


 يكرن طعامه الزفوم ومنهم طعامه الضريع، ويمكن أن بكرن طـرن طعامهم جمبع ذلك، فتارة ياكلون من هذا، واخخرى من ذلك، والش اعلم.

 يتناول الخالق والمخلوق، والدنيا والآخرة．
．．




 الرسول بمعنى أنه أظهره، وقرأه على الخلق ．
．

．

 أصلاَ والمعنى ：لا تؤمنون ولا تذكرون أصلاّ
．（ف⿵人一⿰⺝刂
 أجمعين

## 

 الافتراء تنولألانه تول متكلف.
. (奥)
.


 ويضرب عنغه، وفال ابن عباس وابليمينج أي بالقوة والقدرة.

 المتتول وَأَحِّرِنِّهُ أي دانعين، أي ليس أحد منكم يحجزه ويمنعه منًّا.



 فيجازيهم على تكذيهـم.
 المؤمنين وسعادتهم في الكجنة.


. .
 افتراءات أهل الضالال، وعما يقوله هؤلاء. السفهاء، والشّ أعلم بمراده. والصناة والسلام :على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمععين، والحمد لها رب العالمين :
"تم بعونه تعالى تفسير سورة الحاقة"

*     *         * 

ris


مكية وهي أربع وأربعون آية

.


 كِسَفَاً مِنَ السَّمَاءِهُ سألكَ استهزاء (1)، وصيغة الفاعل للدلالة على تحقق وقوعه.



(1) استعجل مشركو قريش نزول العذاب عليهم، وطلبوا من الرسول
 قال سبحانه: أويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الش وعدهِ فنزل أول هذه السورة، رداً على أولثك السفهاء.

中苋 التي تصعد فيها الملانكة، بالأوامر والنواهي، وتنزل بأمره سبحانه ووحية'.

.
 زعيم الملائكة ورئيسهم \%إِلَّهِ إلى عرشه سبحانه، ومهبط أمره، وْقيل هو من قبل قول إبراهيمر عليه الـملامٍ
 طوله، بحيث لو قدر ثطعها في زمان، لكان ذلك الزمان مقدار خان خمنسين
 واستطالتُ إمًا لأنه كذلكُ في إلحقيقة، لأن يوم القيامة له أولّ، وليس له

 على المـؤمـن، حتى يكـون أخـف عليـه مـن صـلاةٍ مكتـوبـة يصليهـا فـي

الدنيا،(1)


(1) أخرجه أحمد في المسند/r/ vo والبيهتي، وابن حبان، وانظر الدر المنور 'للسيوطي .
rr.


.
保
يسألون به.


للأمر بالصبر -

- 检
 يوم تصبح السماء سائلة كالرصاص المذاب، أو كعكر الزيت، ويكون من الأحوال والأهوال ما لا يوصف.
.

 الجو، أشبهت العهن المنفوش إذا طيرته الريح
.


المَّزُء مِنْ أخِيه وأمه وأبيهي）الآية．
．


 اشتغال كل مجرم بنعسه، بلغ إلى حيث يتمنى أن يفتدي بأقزب الثناس
 العذاب الذي ابتلوا به يومئذ．
．种佥曼



إليها

 يعني لو كان هؤلاء جميعاً تحت يذه، وبذلهم في فداء نفسه، ثم ينجيه ذلك لفعله، وهيهات ．


 من اللَّظى بمعنى اللهب.

中准 أو جمع سواة، ومي جلدة الرأس . .



 وتشاغل به عن الدين، وعبادة ربٌ العالمين.


## 


الآتي، وهو توله:
.
(1) (1ال ابن غباس: تدعو الكافرين والمنافقين بأسمائهم، بلسان صحيح نصبح، تقول:


．（合
（الوا والإمساك، ينسى فضل الشّ عليه، فيشّ ويبخل．
－（

．（会）

لا يشغلهم عنها شاغل．

## ．（会

 معلومة، أو صدقة يوظنها الرجل على نفسه، يؤديها في أوقات معلومة．
 فيحسب غنياً فيحرم
（
 البدنية والمالية، طمعاً في المثوبة الأخروية．


 وَجِلَةَ أي خائفة ألاَ يتُبل الهُ عملها الصالح.
. (إِّنَ
 فالأمور بخواتيمها، والختية من الشا دليل الإيمان واوخافون إن كتتم . مؤمنين .


.

فيما أباحه الش لهم.
.

اليمين، فأولكك هم المعتدون، المجاوزون الحدَّ في الطغيان والإجرام .


.
 شريف، ولا يكتمونها، وتخصيصها بالذكر مع اندراجها في الأمانات، لإِبانة فضلها، لأن في إقامتها إحياء الحقوق.



 كل واحد من الأوصاف المذكورة، نعتُ جليلٌ على حياله، له شأن خطير، ، حقيق بأن يفرد له موصوف مستقل .
.
(أَلْتَكَ

.


 يستمعون كلامه، ويستهزئون به ويكذبونه .
.
rry
(\%)
 متفرقين، يقولون: إن دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمد فلندخلنّها قبلهم، فنزل قوله تعالى:
. 全息

المذكور

 تذرة، لا تناسب عالم القدس، فمن لم يستكمل بالإِيمان والطاعة، ولم يتخلق بالأخلاق الملكية، لم يستعدًّ لدخولها، فمن أين لهـ ألهم أن يطمعوا في دخول الجنة، وهم مكبون على الكفر والفسوق والفجور؟؟.

## 



.



 الذي يتظرهم،، وهو أمر يحمل بين جنباته الوعيد والتهديد．

## 




．
كا
 في الدنيا، وهم يكذبون به ويهزؤون، فاليوم يرون عقابهم وجزايمهم．والشا تعالى أعلم بمراده．

وصلى الله على سيُينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والخمد لهّ رب العالمين ．
＂تم بعونه تعالى تفسير سورة المعارج＂
米 米 米
（1）في هذا التشبيه تهكمٌ وسْخرية لاذعة، تتناسق مع وصفهم في الدنيا،＇ُنقد كانوا يسارعون إلى الأنصاب والأصنام في الأعياد ليعبلوها، وها هم يساريارعون إليوم إلى

تصوير؟! .


مكية وهي ثمان وعشرون آية


 -فومك الكافرين

 أضافهم إلى نفسه، إظهاراً للشفقة عليهم.
.
 الأوثان، وخافوا عقابه، وأطيعوني فيما أدعوكم إليه.

##  . يُوَخَزَلَوْ كُتْترْتَعَلَوْنَ


 الإيمان والطاعة، أي يمهنكم إلى انتهاء أعماركم، دون عقوبة ولا عذابٌ،




 ما عبدتم هذه الأونان.

## . ( )



 والليل والنهار .
$\square$.


> 为 .




.



السر، أي فدعوتهم تارة بعد تارة، على وجوه متخالفة من السر والعلن .
. . .
 بالعبادة، قالوا: إن كنا على حقٌّ فلا نتركه، وإن كنا على بإلى باطل، فكيف يقبلنا الهّ؟ فأمرهم بما يمحو معاصنا وعدهم بما هو أوقع في قلوبهم، وأحب إليهم، من الفوائد العاجلة.


متتابعاً.
.




 أنهم إن آمنوا أن يرزقهم الله الخصب، والعيش الرّ الرغيد، ويدفع عنهم ما كانوا فيه من الضبيق．
．
准 وجلالل؟ وهو إنكار لأن يكون لهم سبب ما في عدم رجائهم له وقاراً．

 أصنافاً مختلفين في أطوأر متباينة، عناصر، ثم أغذية، ثم أخلاطاً،＇ثم
 التقصير في توقير من هذه شؤونه مما لا يكاد يصلر عن العاقل ．
． 4 重嚕

بناية ذات أدوار ．

 ظلمة الليل، ونسبته إلى الكل مع أنه في السماء الدنيا، لما أنها محاطِة

 في ضوء السبراج ما يحتاجون إلى إبصاره.



الأرض، ولم يقل إنباتآ، لأن الإِنبات صفة للّا تعالى، غير محسوسة لنا.

重
 محقَّة، لا شك فيها .
.

بساطه
(1) صحَ كون القمر في السماوات مع انه ليس داخلها، بل تحت السماء الأولى، بدليل
 يلزم من الظرف أن يملا المظروف، كما نقول: علئ في المدينة، وهو في جزء المّا منها،
 محاط بالسماوات السبع، فكانْ فيها، ولهذا نقول: إن وصول الإنسان للقّمر ممكنن،
 (r) ليس معنى الآية أن الأرض منبسطة غير كرويز، بل المعنى أن اله سبحانه قد جعلها


## 

 من مكان إلى مكان، ومن بلد إلى بلد، ومن قارة الـى قارة.
.㢄

 رؤسائهم، الذين أبطرتهم أموالمه، وغرتهم أولادهم، فصار ذلك سبياً لزيادة خسارمم في الآَخرة.
.

 وصدُّ الناس عن الإيمان به.
=




 عليها ما يليه مسطحاً، أهـ.

## 





 العرب، كما روى البخاري عن ابن عباس فال: صارت الارت الأونان التي كانت
 "اسواع" فكانت لهذيلي، وأما (ايغوث، فكانت لمراد، وأما ("يعون، فكانت

نوح. . . (1 الحديث.

## 




. (أَصْ


(1) صحيح البخاري كتاب التفسير / TV/^ .

فالآية دالة على إثبات عذاب القبر، لأن فاء التعقيب تدل على هذا، ولا
 الترتبب والتعقيب، فإن فيل : إنا نشاهل أنهم ماتوا في الماهو الها فالجواب إن إن

 دائماً في التحلل والذوبإن، ومعلوم أن الباقي غير متبدل، فالإنسان

 باتخاذهم آلهة من دون الشا تعالى، وبأنها غير قادرة على على نصرهمب، وهـلى الآية حجة على كل. من عوَّل على شيء غير اله تعالى.

## .


الأرض، وهو من الأسمأ المستعملة في النني العام، يقّال ما بالدار ديَّاز .
. . .


 أحوالهم قريباً من ألف سننة.

نوح عليه السلام لربه، 'بهذا الدعاء الخاشع المنيب، فبدأ بالدعاء لنفسه

أولاً، ثم لأبويه ثانياً، ثم لمن زار بيته ثالثاً، ثم عمَّم الدعاء لجميع

 أي إلا هلاكاً وخسارآ، فاستجاب الله دعاءه، فأهلكهم جميعاً. والش أعلم بمراده.
وصلى اله تعالى على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه اجمعين،
والحمد لها رب العالمين
"تم بعونه تعالى تفسير سورة نوح"


مكية وهي ثمان وعشرون آية


友
 عن الانظظار، المكلفين كالإنس بالإِمان والعبادة، وفيه دلالة على أنهر ما رآمه، ولم يفرا عليهم، ولم يشعر باستماعهم، وإنما اتفن حضورهم في ببض أوقات تراءته، فسمعوها، فأخبره الشبا بذلك، والحاصل من النكتاب والسنة، أن الجن موجودون، متعبدون بالأحكام البثرعية، على النحو البذي يليت بخلتّتـم وبحالهـم، وأن النبي والجن، 'فمن دخل في دينه، نهو من المؤمنين، ومن كفر به به فهو من
 (啇 حسن نظهم، وصحة معانيه، والعجبيُ ما يكون خارجأ عن العادة، وعجباً مصدر يوضع موضع العجبب، وهو أبلغ من المَجَبي(1).


## . (1)


 من خلقه، أي ولن نعود إلى ما كنا عليه من الإشراك با به، وهذا يذل على أنهم كانوا من المشركين.

## 



 تعالى بخلته، من اتخاذ الصاحبة والولد، فنزهوه عنه.

## .



لبعده عن الُصواب .
=
 رسول الش


 أنه استمع نفر من الجن.: ها السورة. . ، وانظر تمام الحديث في صحيح البخلاري

.

تقليدم سفيههم، أي كنا نظن أن لن يكذب أحد على الشّ تعالى أبراً، ولنكك اتبعنامم، فلما سمعنا القرآن علمنا أنهم قد كذبوا على اله، ونسبوا إليه ما لا يلين به سبحانه.

## .

 بمغوفي من الأرض، قال: أعوذ بسيد هنا الوادي من سغهاء قومه، يريد




 نقد أنكروا البعث كما أنكرتموه أنتم يا معشر الجن.

## .



 شهاب أي شُهبا محرقة تثذف من يحاول الاتقتاب منها.





 كان بعد مبعثن، في شذة الحراسة، وكانوا يسترتون في بغض الأحواله، فلما بُعث

 الَّرَّأَكَ الآداب الثريفة الثرآنتة، نطق بها الجن، حيث نسبوا الخير إلى البّه، ولم


．A⿵⿱⿵人一口⿴囗十心夊ا

$\qquad$
（1）الخير ينسب إلى الها خلقاً وتقديراً، والشٌُ لا ينسب إليه أدباً وإجلالاً، وإن كان كلوٌ
 الحديث الشريف＂وآن تؤمن بالقَدَر خيره وشره من الها تعالىي، （Y）سورة الشعراء، آية：－



 جمع قِدَّة من قَدَّ إذا تطع، والِِلَّةُ：الطريقةُ والفرةة من الناس．

 الأرض، أينما كنا فيها، إن أراد بنا سوهاً أو مكروها
 كنا، ولن نفلت من عقابه إل كفرنا به．

رَّ ．${ }^{\text {رهم }}$


 الإيمان أن يجتنب المظالم．

．رَشَدَا

 والتحري طلب الأخرى أُي الأولىى، أي توخَّوْا رشَدَاَ عظيماً، يبلْغهم الِّى دار الثواب.

## 

 أن الجن يُعْلَّبون في النار، والهُ قادر أن يعذّب النَّارَ بالنار .

## .



 لأنه أهل المعاش والسعة.

 يكفرون؟





 غيره، فهي بيوت الله، بنيت لذكره وعبادته وتوحيده، لا ليمدح فيها الملوك والعظماء .

 وإنما ذكر .لفظ العبد للتواضع، فإنه واقع موقع كلامه عن نفسه، ولإِّارِعار بما هو المقتضي لقيامه وعبادته، ولأنه أحب الأسماء إلئه

 عبادته، واقتداء أصحابه به قياماً، وركوعاً، وسجوداً، ولأنهم رأوا ما لمأما يروا مثله، وسمعوا ما لم يسمعوا بنظيره.


 . عداوتي
.
(1) كما روي في الحديث الشريف إنذ بيوني في الأرض المساجد، وإن حقاً على اله أن
 الكبير /

والنافع هو اللّ تعالى
.
 مُلْتَجَا التجىء إليه، وهذا بيان لعجزه هِ عن شؤون غيره، والمُلتخَخُد: اسم الموضغ وهو الملجأ.

عِّ



 النار بلا نهاية.
.
 ما هـم عليه حتى
 المؤمنون؟.
.



ذلك متى يكون ذلك الموعود؟ إنكاراً له واستهزاء به، ففيل: قل لهم إنه كائن لا محالة، وأما وقته فما أدري متى يكون؟.

## (




رحَ . رَمَّا





 الإلكه
 ع عَدَّ






خَلَقه، حتى اللقطرُ والرمنل، فلم يخف غليه شيء في هذه الكائنات، والهّ بكل شيء علبم، على وجه الدقة والتفصيل. والشّ أعلم بمراده .

وصلى اللّ ثعالى على ’سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمذ له رب العالمين.
"(تم بُعونه تعالى تفسير سورة الجن")

*     *         * 



مكية وهي عشرون آية


## (

 وكان السالم بالوحي عليه، فرجع الى خديجة وهو يثول: زملوني، زملوني، وتخصيص وصف التزمل بالخطاب، للملاطنة والتأنيس.

 في ابتداء الإسلام عليه
 الفرآن؟ فقيام رسول اله بلى، قالت: فإن الشا افترض القيام في أول ضض السورة، فتام رسول الشّ

عشر شهراً في السماء، ثمُ أنزل التخفيف في آخر السورة، فُصار قيام الليلز


隹
 قليلًا، بحيث لا ينحطُ إلى نصف النصف.
 تخييره

 الشيء، أمره تعالى بترتيل القرآن، حتى يتمكن الخاطر من التأمل، في حقائق تلك الآيات، فعند ذكر الش يستشعر عظمته، وعند وعند ذكر الوعد


 وفي رواية "لا يجاوز تراقيهم"، .
(1) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين رتم VE7، وهو طرف من حديث طريل،
فيه أحكام شرعيةٌ كثيرة .


 الأسود، اقرؤوه قبل أن يقرأه أقوام، يقيونه كما يقوم السهم . .ه الحديث.

## 


 ومذا معنى قول ابن عباس رضي اله عنه: كلاماً عظمهاً، ووجهُ النظم أنه تعالى لما أمره بصلاة الليل، فكانه فال إنما أمرتك بصلاة الليل، لانا سنلفي عليك قولا عظهماً، فلا بدًّ أن تستى في جعل نفسك، مهياة مستعدة، لذلك القول العظيه، ولا يحصل ذلك الاستعلاد إلأ بصلاة الليل، ولدي كالد كان رسول الشّ عائشة رضي الشع عنها قالت: اولند رأيته يتزل علبه الوحي في اليوم الشديد
 و ويتفصَّدُلهُ أي يجري عرقه كما يجري اللدم من النصد.

## .

 الليل، وكان زين العابدين يصلي بين العشائين ويقول: هذه ناشئة الليل وهو تول سعيد بن جير والضحاكاك والكسائي، وقالوا: لأن ناثئة الليل
 من صلاة النهار، فلا بد من الاعتناء بالقيام، ثم أمي أثد موافقة من

 قِلَّا أي وأثد مقالأل، وأثبت قراءة لحضور القلب، وهدوء الأصوات، والحاصل أن عبادة الثليل أشد نشاطاً، وأتم إخلاصاً، وأبعد عن الرياء، وأكثر بركة وثواباً.

## .

 بشواغلك فلا تستطيع أن تتفرغ للعبادة، فعليك بها في الليل، ومذا بيان للداعي إلى قيام الليل.

## .







## 


 والمغرب ولا معبود إلا هو، فاتخذه كافياً لأمورك، واعتمد عليه جلَّ وعلا .



 ربهـم، كما يعرب فوله تعالى:
.


. (佥)



## . (1) (1)

وِ


## .





## . . . . .


 تعيينه لعدم دخوله في التشيبيه، وكونه معلوماً من سيان الآيات.
.
 وَبِيلَا والوبيلُ : الوخيمُ وزناً ومعنىى .


 بطريق التمثيل، فهو كناية عن الشدة والمحنة، وُليس المراد أن هول ألول ذلك الك اليوم، يجعل الولدان شيباً حقيقة، لأن إيصال الألم والخوف إلى الصبيّانين، غير جائز يوم القيامة، فالموضوع من باب التشبيه، والهموم والألخزان، إلذا تفاقمت على المرء أضعفت قواها، وأسرع فيه الشيبُ.
. (
 عظمها وإحكامها، تنفطر لشدة ذلك اليوم، فما ظنك بكا بغيرها من الخلائق؟



 الصالح، فإنه المنهاج الموصل إلى مرضاته سبحانه وتعالى.


隹


 وهو الأقرب، للأقل، لأن المسافة بين الشيئين إذا دنتّ، فلَّالَّ ما بينهما






 صلاة الليل، عبّر عن الصلاة بالقرآءة كما عبَّر عنها بسائر أركانها، قيل :






 المسلمين، صابراً محتسباً، فباعه بسعر يومه، كان عند اللّ بمتزلة الشّهداء،


 بالإنفاقات في سبيل الخخيرات، وإنما أخافه إلى نفسنه، لثلا يمنَّ علمَ


 أعلم بمراده.

والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
والحمد لله رب العالمين.
("تم بعونه تعالى تفسير سورة المزمّل")


مكية وهي ست وخمسون آية


روى البخاري ومسلم عن جابر رضي اله عنه قال: سمعتُ رسولِ



 وجل:

 من اللياب فون الملابس الداخلية، وأصله المتدثر، فأدغم.

- 程会
 عذاب الله كقوله تعالى : \$وأنذر عشيرتك الأقربين| أو مطلق للتعميم، حسبما ينبىء عنه قوله تعالى : غوما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرآ ونذيرأل| والمراد فاشتغل بفعل الإِنذار .

 فإن قلت: وما كانت الصِلاة واجبة في ذلك الوقت، قلنا: لا يلا يبعد أن كانت له تطوعا فأمر بأن يكبّر فيها، أو للدلالة على ألى أن المقصود أولا أن يكبّر ربه وينزّهه من الشركّ، فإنه أول ما وجبا


 يستقذر من الأفعال، يقالل: فلانٌ طاهرُ الثوب والذيل، إذا وصقوه بالنقاء عن المعائب ومدانس الأخلاق.


## 



 للقبيح المستقذر .


لأن الكريم يستقل ما يعطي وإن كان كثيرآ، وقيل ：معناه لا تمنن على الش بعملك فتسنكثرهر（1） ．賭僉

－会
屋 التصويت، والفاء للسبيية، كأنه قيل：اصبر على أذاهم، فبين أيديهم يوم هائل، يلقون فيه عاقبة أذاهم، وتلقى عاقبة صبرك ．


الحساب يوم عسير

## ．

 المؤمنين، واختلف في كون المراد به النفخة الأولى أو الثانية، والحق أنها الثانية إذ هي التي يختص عسرها بالكافرين
（1）هذا •قول الحسن البصري واختاره ابن جرير الطبري، وروي عن ابن عباس أن
 المسلمين، لكنه مخلًّ بمنصب النبوة، لأن هدف الأنبياء أسمى وأعلى من أن تكون الدنيا غاية وهدفاً لهم، وأما غير الأنبياء فذلك جاثز لهـم للحديث الشريف اتهادورا تحابواها ．


 خلقته فريباً لا مال له، ولا ولد، وكان يقول: أنا الوحيد وليس في العُربّ
.

الزرع، والضرعُ، والتجارة.

 أن يرسلهم في مصالحه لكثرة خلدمه، و كان له عشّرة بنين، فأسلم منهم ثلاثة: : خاللد، وعمارة، وْهشام.


قريش" والوحيد.

 تقول لصاحبك: أنزلكت ذاري، وأطعمتك، ثم أنت تشتمني! ! وهو وهو إستبعاد واستنكار لطمعه وحزصه، فيرجو أن أزيد في ماله وولده من غير شكر .
.
多
 وجاحدآ، وكان كفره كفر عناد، وهو أن يعرفه بقلبه وينكره بلسانه، وهذا أقبح الكفر.
.
 من الزيادة في العطاء، وهو مثل لما يلقى من الشدائد.
. (
 يقول وميأه.
.
 وأخزاه على تلك الكلمات. السفيهة التي ردَّدها في نفسه، والغين الغرض منه الاستهزاء به، على كلامه السخيف. روي أن الوليد قال لبني مخخزوم: والنّ لقد سمعت من محمد آنفاأ كلاماً، ما هو مو من كلام الإنس، ولا لا لا من كلام الجن، إن له لحلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمئدق، وإلوا وإنه يعلو ولا يعلى عليه، نقالت قريش والها لقد صبا الوليد، والش لو لو صبا لتصبانّ

 رأيتموه يخنق؟ وتقولون: إنه كامن، فهل رأيتموه يتكهن؟ وتزعمون أنه

شاعر، فهل رأيتموه يتعاطى شعراًّ وتزعمون أنه كذاب، فهل جربتم غليّ
 فقال ما هو إلا ساخر، فارتجّ النادي فرحآ، وتغرقوا معجبين بقوله، فنتلّب فيه الآيات.
.

من الأول أي قاتله الهّ ما أروع تفكيره؟.

.

 يقول؟ هو وَبَّرَها زاد في التقبض والكلوح، قال الليث : عبس إذا قطّب ما ما بين عينه، فإن أبدى عن أسنانه في عبوسه قيل: كلح، فإن اهتمَ لذلكّ وفكَّر فيه فيل : بسر .

㭘会
جا ولْ
 بين الأفعال المعطوفة تراخياً.
.
 للدلالة على أنه خطرت هذه الكلمة بباله، فتموَّه بها، من غير تلبث وتفكر.
.

قبله، ولذلك لم يعطف عليها.

## 







## 




(1) هذا القول هو الأظهر والأرجح أي آن نار جهنم تلوح وتظهر لأنظار الكفار والفجار ،


## 


 Y


 وتد كان
 وأنه لا يبالي في ذلك بتكذيب المكذبين .

理





 لقريش: أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل. منهم؟ فقال أبو الأشدّ:
=
 والعظام والجلود؟.

 مجرد جعل عددهم، ذلك العلد المعين، بل ذكره في القرآن، إذ بذلك



 يعوّلون على ذلك، لعلمهم تطرق التحريف إلى هذينْ الكتابين، فلما


 لما قبله من الاستيقان، ونفي لما قد يعتري المستيقن من شُبهة ما ما وِكَبِقْرَ












 وموعظة للناس
 والاستهزاء، فليس كما زعموا أنهم يصارعون الملانئكة، ثم أقبم لـهـم


 الكبرى، ومعنى كونها إبحداهن، أنها من بينهن واحدة في العظم، كما تقول: هو أحد الرجال.


خ خطر

## .

 الخير فيهلديه الله تعالى، أو لم يشأ ذلك"فيضله، وقد تمسك بهذه الآية،

من يرى أن العبد غير مجبور على الفعل، وأنه متمكنٌ من فعل نفسه، وهم



 فيه المذكر والمؤنث، لا تدخله التاء، وإنما هي اسم بمعنى الرهن الـنـ، والمعنى: كل نفس مرهونة عند الشا تعالى.

## . 6 爰

 يفك الراهن رهنه بأداء الدين.


يتساعلون غن الكفار والفُجَار .
.

وسؤالهم لهم إنما هو سؤال تعنيفِ وتوبيخ، لإدنخال الحسرة الحسرة على قلوبهمه،
 يقال لإنسان قاتل أو سارق: ما الذي أدخلك في السجن؟


جهنم؟ ولماذا صرتم من أهل الجحيم؟.
.



الكفار مخاطبون بالفروع في حق المؤاخذة.




.
 مكذبين بالقيامة إلى آخر ألعمر .

 والنبيين، والصالحين، لأنها للمؤمنين دون الكافرين، وقال ابن مسعود

رضي اله عنه: تشفع الملانئكة، والنبيون والثههداء والصالحون الحّان فلا يبقى في النار إلا أربعة ثم تلا: ؤقالوا لم نك من المصلينج الآيات.

## 

 ذُكر، فأيُّ شيء حصل لهم، معرضين عن القرآن، مع تعاضد موجبات الإقبال عليه.


 لا يخفى، فقد شنَّهم بالحمر الوحشية النافرة، التي هربت من الألسد، من من


إلى الخير والفلاح.
.


 فيه باتباعك.
.



.


.


 والله أعلم بمراده، وصلى الله غلى سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد له رب العالمين.
("تم بعونه نعالى تفسير سورة المدثر|"


مكية وهي أربعون آية

.
 كلامهم، كقولك: لا واله ما ذاك، كما تقول: والها ماله ما ذلك، لكا لكنه أبلغ في



 إلى يوم القيامة لا ريب فيه| .
.
 أقسم بيوم القيامة، ولم يقسم بالنفس اللوامة، أي النفس المتقية التي تلوم الـي على التقصير في التقوى، قال ابن عباس رضي الله عنه : إن كل نفس تلما الموم صاحبها يوم القيامة، سواء شكانت برة، أو فاجزة، أما البرَّةُ فتلوم صاحبها

لِمَ لمْ يزد من فعل الخيز، وأما الفاجرة لِمَّ لمْ تشتغل بطاعة الله، والمنأسبة

 توله تعالى،
.
 تفرقها، وزجوعها رفاتآ، مختلطاً بالتراب وبعدما نسفتها الريح، أو ألقتها في البحار .


 وتفاوت مع صغرها، فكيفِ بكبار العظام؟.
.
 فجوره فيما يستقبل من الزمان، ولا يرعوي غنه.
.
㢄

高

البرق فدُمش بصرُه، ثم يستعمل في كل حيرة، ومتى تحصل هذه الحالة؟ قيل: عند البعث، وقيل: عند رؤية جهنم، قال، تعالى: الكيوم تشخص فيه . الأبصار






.
中,
 الشالتعالى.



$r v r$
 بما قدَّم قبل موته، وما أخّر بعد موته، من سنة حسنة، أو سيئة يُعمل بها.

- (6)


 ينفعه ذلك، أي ينبأ الإنسبان بأعماله، وهو شاهد على نفسه، لأن جوارخحه تنطق بذلك.
. (
 وحيه، مخافة أن ينغلت منكّ.

 تعليل للنهي
. (

 واستمع إليه، حتى يفرغ خبريل من التلاوة.

 ذهنك، ثم نبين ما أثشكل عليك من معانيه، ونظيره قوله تعالى: واوَلاً

 قال ابن عباس: أنا أحركهما كما كان رسول الشا
 وأنصتْ، ثم علينا أن تقرأه، قال: فكان

號 لما خُلقتم من عجل، وجُ وجُبلتم عليه، تعجلون في كل شيء، ولنّلك تحبون عاجلة الدنيا وشهواتها .

和

(1) سورة ظه، آية: ع
(Y) اي كان كثيراً ما يفعل ذلك، ويلقى من ذلك صعوبة وشدة (Y)
 ومسلم في كتاب الصلاة رفم 1 §§ .
 مضيئة، يشاهد عليها نضرة النعيم، يقال: نضرُ الوجه بالضم نضارة وهمي الحسنُ.


## 






 انتظرته، ومما يشهل لقؤل أهل السنَّة ما رواه الشيخال عبد الله قال: ا(كنا عند رّسول الشا

رؤيته . .) (1) الحديث.
 أظلمت ألوانها، وعدمت آثار السرور، لأنها قد أيقنت أن العذاب نازل

## 

(1) أخرجه البخاري رقم 00 ومسلم رقم YAY4 وهو حديث طويل في رؤية المؤمنين لربهم في جنة النعيم.



## 


 .


وينجيه مما نزل به؟.

## 




 تستدعي الموصوف.

## .

 يقدر على تحريكهما، لأن الموت فد دبَّ فيهما، قال الحسن البصري: (ماتت رجلاه فلم تحملاه، وقد كان عليهما جوالاهاه،

## .



艮

 المؤاخذة.

## .



 وهو دعاء عليه بالهلاك.


الدعاء عليه.
. (受

يكلَّف، ولا يجازى، ولا يعاقب؟.
.

ويُصبُّ في الرحم؟؟.
. (


. (1)
 ذكراً وأنى .
.
中






والشّ اعلم بمراده، والصلاة والسلام على خير خلقه، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد له رب العالمين .
(تم بعونه نعالى تفسير سنورة الثيامة)"

*     *         * 



مكية وهي إحدى وثلاثون آية

##  <br> 

## 

 اهمل" بمعنى اقده والأصل أهل اتى؟ كما تقول: مل رأيت صنيع فلان؟

 منسياً لا ينطن له، والمراد بالإنسان الجنس، والغرض من مذا التنبيه على أن الإنسان محدثٌ، فالا بد له من محدبِ قادر، وهو الخالت، المبلع، الحكيب!

 أب أخلاط، من ماء الرجل وماء المرأة، مأخوذ من مشجيُنُ الشيء إذا
 منهما أوصاف مختلفة، من الرقة، والغلظ، واللون (أَتُّلِيدِ أي مريدين

 خصهما بالذكر، لأنهما أعظم اللجواس وأشرفها.
.
 أن إعطاء الحواس، كالمقدَّم على إعطاء العقل، والأمر كذلك، والمراد الماد



 المفرط.
.
呂 يقادون بالسلاسل، فتشل بها أرجلهم، وبالأغلال تشد أيديهم إلي رقابنهم
 وتقديم وعيدهم لأن تصدير الإنذار أهم وأنفع، وختمه بذر بأِمر المؤمنين أحسنُ وأوقع

据



اسم عين في الجنة، ماوْها في بياض الكافور، هي كافور لنيذ ليس فيه مضرة، وليس ككافور الدنيا.

## (1)

 أي منها أو هو محمول على المعنى، أي يتلذذ بها، وقيل : الضمير للكأس



## .

 حتى نالوا تلك الرنبة العالية؟ فقيل: يوفون بما أوجبوه على أنفسهم، فكيف بما أوجب اله تعالى عليهم؟
 البلاء، من استطار الحريق والفجر، وهو أبلغ من طار، وفيه إشعار بحسن عقيدتهم، واجتنابهم عن المعاصي

## .

 قوله تعالى: أحتى تنفقوا مما تحبوني أو على حب الشه وهو الأنسب لما
 والمسجون، وإطعام الطعام كناية عن الإحسان إلى المحتالجين، بأيّيّ وجه كـان، وتخصيص الطعـام لأنه أشـرف أنـواع الإحسـان، لأن فـوام الأبـدان بالطعام، ولا حياة إلا به.

## 






## .

 وتكلح، من فظاعة أمره، وشدة هوله، أو يشبه الأسد العبوس في الشُدة
 الإحسان شرَّه.

## 





## 


 شاؤوا وَوَحِيرِا) ملبساً بهياً من الحرير، يلبسونه ويتزينون به.
(1) قال مجاهد: أما والشا ما قالوه بألستهم،، ولكنّ الشه علم بما في قلوبهم، فأثنى عليهم به، ليرغب في ذلك راغب.

## .

中

 البرد، والمعنى أنه يمر عليهم هواء معتدل، لا حار محمٌّ، ولا بارد مؤذِ.

## .




 ليسهـل قطفهـا دون عنـاء وتعـب، مـن غيـر تسلـق لـلأُنجــار، وتعـرض للأخطار .

## .


 ولا أذن لa.

## . .

 وجمال الفضة وبياضها، والغرض من ذكر هذه الآلية، التنبيه على أن نسبة قارورة الجنة، إلى قارورة الدنيا، كنسبة الذهب إلى رمل الدنيا، وأن المراد بالقوارير ليس هو الزجاج، فإن العرب تسمي ما إستدار، ورقَّ

 لشهواتهم، فجاءت حسبما قدّزوها.

## .


 ما تستطيب العرب وألذ.

## .

 سميت بالسلسبيل، لسلاسة انحدارها في الحلق، وسن وسهولة مساغها، ليس فيها لذعة الزنجبيل، فيشعر الشاربون بطعمه، ولكنهم لا يشعرون بحرقته ولذعته.

## 


 بعض، باللؤلؤ المتنور أَي المتفرق"'، فإن اللؤلؤ إذا كان متفرقاً كان أجمل وأحسن.
(1) الحكمة في تشنيههم باللؤلؤ المنتور أن اللؤلؤ إذا لم يُقبب، يكون أشد صفاءً وأحسن
 بعض، فإذا كان الخادم كأللؤلؤ، يشع بالجمال والبهاء، فكيف يكون المخخدوم من أهل الجنة؟| اللهـَّ لا تحرمنا الجننة ونغيمها.
. 6 禹





 فضبة لا تشبه فضة الدنيا، مع أنواع أخرى من الحلي من ذهب
 سقيه إلى زب العالمين، ووصفه بالطهورية، فإنه يطهر باطنهم من الأخلاق



.


 سروزهم بالنعيم الدائم في دار الخلود.
. ( )
 تفريقه، كما يعرب عنه تكرير الضمير ، مع إنَّ المفيدة للتاكيد.

## ． 6 畣会

尼
 والكفر،＂أو＂بمعنى＂ولاه＂أي ولا تطع آثماً ولا كفوراً．

## ． 6 （爰我

 الأوقات في الصباح والْسِاءّ، وصلّ له، وأكثر من عبادته وطاعته في كلى وقت وحين．

## ．



 كان الها معه فهو الغالب．

## ．



 فلا يستعدون له ولا يعملون، وهو كالتعليل لما أُمز به ونُهي عنه．
．

r＾＾

لا غا غَ




## .


سَبِيلَا أي تقرَّب إليه بالطاعة، واتباع الرسول.

## .


 دخل في مشيئة العبد إلا في الكسب، وإنما التأثير والخلت بمسيئة الها تعالى، وإنما يشاء اللّ ذلك ممن علم الله منه اختياره ذلك، وهذه اللآلآلية من


 مبنية على أساس العلم والحكمة، فلا يشاء إلا ما يستدعيه علمه، وتقتضيه حكمته .
.


يدخله فيها، وهو الذي يصرف مشيئته نحو اتخاذ السبيل إليه تعاللي، خيث

 أي ويعذّب الظالمين عذاباً شديلاً مؤلماً في دركات الجحيم . والشّ أعلم بمراده، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمذ، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لشّه رب العالمين "تم بغونه تعالى تفسير سورة الإنسان")


> مكية وهي خمسون آية

 - (9)

㢄

الأول: المراد بأسرها الملائكة، الذين أرسلهم الشّ تعالى بألوامرهن،
 في الأرضن، نفرقن بين الحقًٍ والباطلّ، فألفين إلى الألنياء ذكراً، إعذارأ وإنناراً للخلق، تنتزل بالوحي للإعذار للعباد، كثلا يبقى لأحد حجة عند .

الثاني: أن المراد بأسرها آيات القرآن، المرسلة بكل عرف وخير إلى الرسول تلوب العالمين، وفرقن بين الحق والباطل، فألقين ذكر الحت فيما بين العالمين.

الثالث：المراد بأنسرها الرياح، أرنلّن متتابعة، فعصفن بالمشنركين، وهي رياح العذاب، وريأح الزحمة نشرن السحاب في الجا الجو، ففرقن فألمّين
 الرابع：أنه ليس ألمراد من هذه الكلمات شيلا

 والمرسلات ملانئكة الرحمة، والعاصفات ملائكة العذاب، والثالالثة البأقية

 وجوابه توله تعالى：
．（⿳⿵人一⿲丶丶㇒一⿱⿰㇒一乂凵人）
ل مححالة ثم ذكر متى يفع فقالل تعالى：

## 


（1）اختلف علماء السلف اختلافاً كبيراً في تفسير هذه الآيات الخمس، فبعضهم حملها جمبعاً على الرياح－رياح الرحمة، ورياح العذاب－وبعضهم حملها جمثيعاً علّى


 الخ نهي في الملانئكة التي تتزل بالوحي على رسل الشا نتفرق بين الهندى والضضلالن، والكفر والإيمان، وهذا ما رجيه الحانظ ابن كثير، وهو الالظهر والأتربّ، وابنا

## ． 6 佥

屋．
．禹佥


．（㝓
 يحضرون فيه للشهادة على أممهم．

 وأُملت الرسل؟ ثم بيَّن ذلكُ فقال：




الظاهرَ موضع الضهير لزيادة التهويل ．

rar




 والتكذيب، كقوم شعيب، ولوط، وهو وعيدٌ لكفارْ مكة.
.
 بكل من أجرم، لأن عموم العلة يقتضي عموم الحكم.

## 


 للتوكيد حسن شائع في كالام العرب"(1).

- . . .

(1) كررت هذه الآية: وأريل يومئذ للمكذبينه في هذه السورة عنر مرات؛ لمزّيد التخويف والترهيب، والنكرار ني مقام الترغيب أو الترميب مستحسن، لا سيما إذا تغايرت الآيات السابقة علئي المرأت المكركرة كما منا.


## .


.
 وهو تسغة أشهر أو أقلَّ منها، أو أكثر بقليل.

## 


 والإعادة، حيث خلقنامم في أحسن صورة وهيئة.



## 


تجمعكم وتحتضنكم.

 بطنها أمواتات، والتنكير فيهما للتفخيم، بمعنى أنها جامعة الميا لما يحتاج الإنسان إليه في حبـاته، مـن المـآكـل والمشــارب، والأبنـية، لأن كـل ذلك مـن

الأرض، وفي مماته حيب تضمه في بطنها بعد الموت، فهي كالأم تحتضن أولادها .

## .






## .

 انطلقوا إلى ما كتتم به تكذبون في الدنيا من العذاب، بـم فسره بقوله:

## 


 الدخان العظيم
. . . . .
 من باب السخرية والتهكم اللهب شيئاً.

## 

 كالبناء العظمب، والنصر الشامخ.

## 

(, أصفر، أي كأن الثرر يشبه الجمل الأصفر في اللون وسرعة الحركة، فإذا
 وشدتها؟ .

 القيامة، ذلك اليوم العصيب الرهيب.

## 

 لما أن السؤال والجواب قد انقضى قبل ذلك، ويوم القيامة طويل له
 تنفعهم •
.



##  <br> 

## ．


 الأمم الساللة، ممن كذبو！رسألهم، لنحكم بينكم جميعاً．

## 

中重
 للمؤمنين في الدنيا، وإظهار لعجزهم．


## 佥佥

㢄
 الوارفة، والعيون الجارية؛ في جنات النعيم．

## 

 وفنون التنعم، يتنغَمون بأنواع الفواكه والثمار .
 تعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحة.

## 

 والغرض منه تحسير الكفار على ما فاتهم من النعم العظيمة، بأنهم لو كانوا من المتتين، لفازوا بمثل ذلك الجزاء الكريم.


## .


 ومكذبون، تستحقون العذاب والإهانة، شأنكم كشأن البهائم، ملء بطونها،

ونيل شهواتها.


.
 يسجدون للأصنام والأوثان، ويابون السجود للرحمن .
.

الناطق بأحاديت البارين، وأخبار النشأتين، على نمط بديع، ودلائلئل الطيفة

والشا أعلم بمراده، والصلاة والسلام على رسولنا محمد، وعلى آلها آله وأصحابه أجمعين، والحمد له رب العالمين .
"تم بعونه تعالى تفبير سورة المرسلات"،


مكية وهي أربعون آية




 بطريق الاستهزاء، كانوا يتساءلون عن البعث، والدليليل عليه قوله تعالى:

 الكلام في معرض السؤال والكِواب، أقرب إلى التفهيم والإيضاح ثم قال تعالى :
.

(1) سورة غافر، آية: 17 .
 عَظِيه|


 الجسماني، كجمهور النصارى اللذين يقولون: إن النعيم والعقاب روحانيا ولا بعث للأجساد.

## 




 ليرتدعوا عما هم عليه، فإنهم سبعلمون عمَّا قليل حفيقة الحال، إذا حلّ بهـم العذاب.

## 

据 وأشد، وقيل: الأول عند الكنزع، والثاني عند البعث.
(僉
(1) سورة المطففين، آية: ع.
 المتساءل عنه هو (البعثُ"، والمعنى: قل لهم يا محمد: ألم يخلق الشّ هذه

 سكتتموها.



الآخر،، وينتظم أمر المعاش، ويتسنى التناسل، أو المراد المن منه "امتقابلين"
 كمال القدرة، والإنسان إنما يعرف قدر الشباب عند النيب، وقدر الأمن عند الخوف، وذلك أبلغ في تعريف النعم.

 يشبه الموت لما بينهما من المشاركة التامة، في انتطاع أحكام الحياة"(1) كما

(1) جعل الشا النوم راحة لأبدان البشر، وغذاء لأرواحهم، وبدون النوم يهلك الإنسان، وتخور تواه، وفي النوم تذكير للعباد بالموت، كما أن ني اليقظة بعد النوم تذكير لهم بالبعث من القبور! .

المكان، لأن الأشياء المذكورة من جلائل النمم، وقال ابن الأعرابي: أي نوماً منقطهاً لا دائماا، فبإن النوم بمقدار الحاجة من أنفع الأشياء.

## .



## .


 للعمل
.


 أي محكمة فوية.




 بالبناء.

## 


 يقال: ثجَّ الماءُ إذا تدفق بكثرة وغزارة.
.



والحيوان.

 وهي جمع لف، أي ملتفاً بعضها على بعض من كثرة أغصانها. واعلم أن فيما ذكر من أفعاله عزَّ وجل، دلالة على صحة البعث والنشور من وجوه: الأول: : باعتبار قدرته، فإن من قدر على إنشاء هذه الأفعال البديعة، كان على الإعادة أقدر . الثاني: باعتبار علمه وحكمته، فإن من أبدع هذه المصنوعات، على نمط رائع، لغاية جليلة، يستحيل أن يفنيها بالكلية، ولا يجعل لها عاقبة باقية.
الثالث: باعتبار نفس الفعل، فإن اليقظة بعد النوم، أنموذج للبعث بعد الموت، وكذا إخراج النبات من الأرض الميتة، كأنه قيل: ألم نفعل
 فيه إنكاراً وتتساءلون عنه استهزاء؟ $؟$.

## 



 معلوماً، لا يكاد يتخطاه بُالتقدم والتأخر

## 




 إمامها، أو زمرأ وجماعابٌ مختلفة، حسب اختلاف أعمالهم.

## 






## . (合

 كانْها هباء، وذلك أن الأجسام العظام، إذا تحركت لا تكاد تاد تبين جركاتهاتهار، وإن كانت في غاية السرعة، لا سيما من بعيد، فتبدل الأرض، الها وتُسيرّر الجبال على تلك الهيئة :الهائلة، عند حشر الخالئق بعد النفخة الثانية




 والداعي إسرافيل عليه السلام، فإن اتباعه لا يكون إلا بعد النفخة الثانية.
.

 . إلاَ وَارِدُهَهَا



. (侖)



 سنة، فإنٍ هذا إن دلَّ فمن قبيل المنهوم، فلا يعارض المنطوق الدال على

أبدية خلود الكفار في النار، والحِقْبُ: اللدهر جمعه أحقاب، مثل قفل وأقفال.






 يسكن عطشهـم.





 الكفر؟ والجواب: لأنهم كانوا مصرين على الباطل، ولما ولو خلَّدوا في الدنيان لبقوا على إلكفر، فلما كانت أفعالهم وإصرارهم كذلك، كان الثان اللانق بهم العقوبة العظيمة.


$$
\varepsilon \cdot \wedge
$$


تعالى إياهم، تعليل لاستحقاقهم الجزاء المذكور .
.

فِعاله بمعنى تفعيل مطّردٌ في كلام الفصحاء، أي تكذيباً مفرطاً.
. (
重 ضبطناه وكِّبًا واحد، بمعنى مكتوباً في اللوح، أو في صحف الحغظة، والمعنى: وأنا عالم بجميع ما فعلوه، وأجازيهم جزاءة، وفاقاًا


 في النفي دالة على المبالغة في التعذيب، قَيل هذه الآلية أشدُّ مٍ ما في القرآن على أهل النار، كلما استغاثوا من نوعِ من العذاب، أُغيووا بأشدَّ منه.
. 6 (


 لأنه تعالى فسّر المفاز بما بعده، وهو قوله تعالى :
(1) (1)

据
والثتمار .


 متقاربات في الجمال، على ثالاثة وثلاثين سنة .

 ملأه، وقيل : صافية.







$\qquad$
(1) كونه (اجزاءء" يستدعي الانْتحقاق، وكونه (اعطاء" يستدعي عدم الاستحقاق؛، فكيف =

كافيك ومنه قوله: (احسبي من سؤالي علمه بحالي" قال ابن قتيبة: يقال:


## .

(وَّ


 خِطَابًا أي لا يملكون أن يخاطبوه تعالى من تلقاء أنفسهمه، لغاية العظمة والكبرياء، من غير إذنه سبحانه، لأن اليوم رهيب وعصيب، وذلك ولك لا ينافي الشفاعة بإذنه تعالىـ،

## 




 أن يُؤذن له، لأنه رئيس الملائكة وكبيرهم، ولهذا عطف عليه الملانكّة،
=



$$
\text { (1) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص: • } 0 \text {. }
$$

وهو من باب



 خوفاً وإجلالا لعظمته تعالى، والمعنى : أن أهل الملام السماوات والأرض، ، إلذا




 فكان مؤمناً موحّداً، ومات على التوحيد.
高
 أنه حق، لأنه يحصل فيه أداء جميع الحقوق إلى ألصحابها، ويزهق كل

 ذكر, شأنه العظيم ولَ بَّبَا أي مرجعاً بالعمل الصالح .


 بالبعث، وما بعده من الدواهي، وبسائر القوارع في القرآن، وإنما ذكر










 تراباً، فيودُّ الكافر حينئذِ أن يكون كالبهائم ترابآ، والشا أعلم بمراده．

والصـلاة والسـلام على نبــه محمـد، وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن، والحمد لّه رب العالمين．

> „تم بعونه تعالى تفسير سورة النبأ"

承 来 张
（1）أشار إلى الحديت الشريف الذي أخرجه مسلم في صسحيحه الكّؤدنَّ الحقون إلى أهلها
 لها، والقرناء التي لها قرون ．


مكية، وآياتها ست وأربعون


受

 ظرفُ للمذبِّرات، وقد انقضى تدبير الملائكة في ذلك اليوم!! واختلفت عبارات المفسرين في هذه الآيات هل هي صفات لشيء واحلى أم لأثياء


 وعنف، أغرق في الشيء: بالغ فيه. ، نشط في عمله خفنَّ وأسرع، وإنما خصَّ النزع بنُفس الكافر، والنشط بنفس
 (罗 الـجواد إذا أسرع في جريه، يقال له: سابح•

الوجه الثاني: هي الأرواح.
الوجه الثالث: النجوم تتنع من أفق إلى أفق .
الوجه الرابع : خيل الغزاة.
الوجه الخامس: النازعاتُ: ملكُ الموت، الكناشُطات: الأروامُ، السابحاتُ: اللسفنُ، السابقاتُ: : نفوس المؤمنين إلى الخيرات
 نصآ، بل ذكروها لكون اللفظ محتملا لها، والذي يليق بشأن التنزيل هو القول الأول .

. .

 النفخة الأولى، التي يموت منها جميع الخلق .


 عن الزمان الممتد الذي يقع فيه النفختان، واعتبار امتداده مع أن البعث لا لا لا لا لا

 ميْتٌ إلاَ بُعثن.

(ألُوبٌ يَوْمِنْ









 ومعنى الآية: أنرد إلى أول حالنا؟ ثم زادوا استبعاداً فقالوا:

保
 بالية، نردُّ ونُعُث من جديد، مع كونها أبعد شيء من الحياة؟.
.

 أصحابها، والمعنى: إنها إن صحَّتْ فنحن إذاً خاسرون، لتكذيبنا بها.

 فإنها سهلة في قلرته تعالى، فما هي إلا صيحة واحلا الثانية، من قولهم: زَجَرَ البعيرَ إذا صاحَ عليه، عبَّر عنها بها، تنبيهاً على كمال اتصنالها بها، كأنها عينها.
.

 مستوية، سُمُيت ساهرة، لأن من شدة الخْوف يطير النوم.



 والخبر، كأنه قيل : أليس تد أتاك حديثه ؟.
.
 أي المبـارك المطهر (طُّى | أي المسمـى (اطوى" في أسفـل جبـل طـور سيناء.
.
㢄

.
 إلى أن تتطهر من الشرك والعصيان، بالطاعة والإِيمان؟ بحذف إلحى إلى التاءين من تتزكى، وهذه الكلمة جالمعة لكل ما ما يدعوه إليه، لأن المراد: هل لك إلى أن تفعل ما تصير به زاكياً عن كل ما لا ينبغي.
.
 المقصود الأعظم من البعثة، ودلت الآية على أن معرفة النّ الشّ مقدمة على طاعته، لأنه ذكر الهداية وجعل الخشية مؤخرة عنها، ونظيره قوله تعالى:

 كلُ خير، ومن لا يخاف اجترأ على كل شل شر، أُمر عليه السلام بألنا بأن يخاطبه بالاستفهام، الذي معنا
 لَ لَلَّهُ يَتَذَرُرُ أَوْ يَخْشَىْ،

(1) سورة طه، آبة: \& .
 جُمَلِ قد طُويت، تعوينا عللى تفصيلها في السورة الأخرى، فإنه علِّليه السلام ما أراه إيَّاها عقيب هذا الأمر، بل بعدما جرى من المحاورابت، اللى



 بالآية الكبرى : تلبُ العصا حية.
.

 باللسان والجَّنَّن، وعصى بأن أظهر التمرد والتجبر .

## 

 يجتهد في مكايدته، وكان طياشاً خفيفاً، سقيم الفهم.


٪ فَحَتَرَ أي فجمع السحرة والجنود، والأتباع، وقام فيهم خطيباً


呂

يعبدونها، واللعين كان دهرياا، منكرآ للصانع والبعث، وقيل: إنه بعد انقلاب العصا صار كالمعتوه لا يلري ما يقول.



 والآخرة وهي قوله: ذأنا ربكم الأعلى|.
. (إْ



الش! !

- (佥)
 البعث، والخطاب هنا لأهل مكة، المنكرين للبعت بناء على الم المعوبته في



 عدم ذكر الُفاعل، فيه من التنبيه على تعينه وتفخيم شأنه ما لا يخخى.





 كون السماء كرة حتى تكون التسوية الحقيقية حاصلة، وأيٌُْ ضرير في الدين كونها كرة؟.


## 




 التعبير عن إحداثه بالإخراج، لأن النهار ينبثق من ظلمة الليل، فكأنه يخرج من وكره.

## - .




 الأرض. ثالثاّ، وذلك لأنها كانت كرة مجتمعة، ثم إنه تعالى بسطها مهيأة لنبات الأأقوات وهو الذي بيَّنه بقوله:

## . .







 المعاش، من المآكل والمشارب.

## 

 للحق، وتنبيه على أن الرسوَّ، ليس من مقتضيات ذواتها واتها، بل هو بإرسائه
 تعالى الصلة والحكمة فقال:

## 

 واصللٌ إليهم وإلى أنعامهم، والمراد بالمرعى ما يعمُّ ما يأكله الإِنسان والحيوان.

## 

 سائر الدواهي، وهي القيامة.

 عمله، من خير أو شرط، بأن يشاهله مدوَّناً في صحيفة أعماله، ، وقل كان نسيه من فرط اللغفلة، وطول الأمد．

 خرَّرِه）لكل راء من المجرمين، فراوها رأي العين．


العصيان．

 الشهوات المحرّمة، ولم يستعد للآخرة بالعبادة، وتهنيب الأخلاق ．
． 6 合
 مأوى له سواها．
．

 بحكم الجِبِلَّة البريرية، ولم بعتد بمتاع الحياة الدنيا، ولم ينغزَّ بزخارنها، علماً منه بوخامة عاقبتها.

## 

(

 محاسن علم البيع.

## .

 بالأوصان الهائلة، مثل أنها صاخة، طامة، قارعة، نفالوا علوا على طرين
 يقيمها الش تعالى؟ ومتى تقع ونكون؟ .


 الدشركين عنها، فإنها مما استاثر الشا بعلمه؟.

 وظينتهم إن يعلموا باقترابها وقد حصل لهم بمبعثك.

## 

 بعيت لتنذر من يخاف سدايثدها، والآية تقريرٌ لما قبله، وتحقيقن لما هو المراد منه، وبيان لوظيْته


 اقترابها، وما فيها من صنوف الأهوال، كما تحيط به خُبرأ．

## 

信








＂تم بعونه تعالى تفسير سورة النازعات＂
＊＊米
（1）سورة الأحقاف، آية：0ب．

．



 مقطوعاً به؟．

重 لا تدري ما هو مترقب منّه تزلٌِ أو تذكر، ولو دريتَ الحقيقة ما فزط ذلك منك．
．
左
ينطوي عليها القرآن．
．

 ليس من شيم الكرام، وفينه إشارة إلى أن من تصدَّى لتزكيتهم من اللكفرة، ．لا يرجى منهم التزكي

 حتى يبعثك الحرص على إسلامهم، إلى الإعراض عن الأعمى رإل عليك
 الشرك





 أن يتصدى للمستغني، ويتلهى عن الفقير، الطالب للخير، روي أنه


呂
الآيات موعظة، يجب الاتعاظ بها، والعمل بموجبها.
. (1).


لتأنيث خبره، والضمير فُي (پَكَرهالٍ عائد إلى التذكرة أيضاً، لأن الثلذكرة في


ثم وصف جلالة الثقرآن بعوله:


 الصُحُفِ الأُولَئِ يعني إن هذه التذكِ عند الشه تعالى.

 ليس من كلام الهُ.
.
艮
وهو الكتب.


تعالى

$\varepsilon r$.



.
 هذا العجب والترفع، أوله نطفة قذرة، وآخره جيفةً مذرة وفيما بين الوقتين حمال للعذرة، وهو استفهام ومعناه التقرير والتحقير ولذلك أجاب عنه.




艮
والشر



 النعم، لأنها وُصلة - في الجملة - إلى الحياة الأبدية.


据 غير متعين في نفسه، وإنما هو موكولٌ إلى مشيئته تعالى .


 يفعل ما كلف به من العبادات وعمل الصالحات، ومان ومساق الآيات اللكريمة، لبيان غاية جناية الإنسان؛، وتحقيق كفرانه المفرط، المسان المستوجب للسخط العظيم، ويراد به الإنسان الكافر، لأنه هو اللذي جحد فضل الهان.


 وإنعامه، نظر تفكر واعتبار، إلى أمر معاشه وحياته .
.

.
信 من النبات، صغراً وكبراً، وشكاًلا وهيئة.

gry
 الحبوب التي يتغذى بها الإنسان، حباً يقتات الناس به ويدّخرونه.



 أي قطعه مبالغةً، كانْا لتكرر فطعها نفس القطع
 الزيتون والنخل بالذكر، لكثرة نوائدمما.
$\square$

 (أْنَبَ هِ عظاماً، وصف به الحدائق، لتكاثفها وكثرة أشجارها، أو لأنها ذات أشسجار غلاظ.


المأكولات (وَّبُّهُ أي مرعى لدوابكم، ويراد به العشُبُ، رطبُه ويابسه.

( لَ

## .

 ومعاثهم، والصاخةُ: صيحة القيامة، لأنها تصخ الآذان، أي تصمهانها، وهي الداهية العظيمة التي تعمُُ إلناس ويراد بها النفخة الأخيرة. قال ألزجاج: الصحُ: : الطعنُ، والصكُّ، لأنها تصخُّ الآذان بشدة صوتها.

## .

 يصاحجهم، ولا يسأل عن حالهم لتبعاتِ بينه وبينهم، أو لاشتتغاله بنتفسه، وتأخير الأحبٌ فالأحب، كأنه قيل: يفر من أخيه، بل من أبويه، بـل من صاحبته وبنيه، والمراد من الفرار التباعد.

ولِ به، ويشغله عن غيره، وقد ورد عن ابن عباس عن النبي

 (1) أخرجه الترمذي في القبامة زتم YY٪ وگال : حديث حسن صحيح، ورواه البخاري فئ =

 الصبح إذا أْضاء، عن ابن عباس أنه من قيام الليل، وعن الضحاك من من آثار الوضوء، وقيل : لِمَا اغبرَّت في سبيل الها

(我
ضاحكون مستبشرون عند الفراغ من الحساب.


جهنم، للهمٌ الذي نزل بهم.

 في وجوههم بين السواد والغَبَة، كما جمعوا بين الككفر والفجور .
. A Cain)
=
 الرجال والنساء جمبعاً، ينظر بعضهم إلى بغض؟

 الجامعون بين الكفر والفُجور، الكفر في حقوق اللها والفجور في في حقون العباد، والله أعلم بمراده؛ وأنسرار كتابه.

والصلاة والسلام غلى خير خلقه محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين،
والحمد له رب العالمين :
(تم بعونه تعالى تفسير سورة عبس")


مكية وڤهي ثسع وعشرون الية








وَالقمر يكوَّران يوم القيامة|)(1)
(1) جاء في الحديث الشُريف، أن من علامات الساعة الكبرى، طلوع الشمس من مغربها، كما ورد في الصصحيحين، وقد يتساءل الإنسان كيف تطلع الشمدس من




 حركة الأرض ودورانها، وانظر كتابنا لاحركة الأرض حقيقة علمية أثبتها القرآنها .

## .


 كَدِر الماءُ من باب تعب زَالَ صفاؤهو.

## 

 الحاصلة، لا في الجو، فإن ذلك بعد النفخة الثانية.

## .







 والجبال، فأصبحت لا تأوي إلى أوكارها.


〔ケ^

وأصبحت مياهها نيراناً تحيط بالبشر، أو ملئت بتفجير بعضها بعضا، حتى نعود بحرآ واحداً (1) .
 بشكلها، ونفوسُ المؤمنين بالصالحين، ونفوس الكافرين بالثياطين، وقيارئ وقيل: كل امرى: بشيعته، المسلمون بالمسلمين، والنصارى بالنصارى، واليهود باليهود.

## .


الفقر، أو لحوق العار بهم من أجلهن، نقد كان الرجا لـرل منهم إذا ولدا ولدت له


 سؤال تلطف بها وتوبيخ لقاتلها، لتقول: وُندتُ بلا ذنب.

## .


لوائدها .
.
(1) القول الأول هو الاظظهر لقوله تعالى: هورالبحر المسجور أي الموقد نارآ.
 الموت، وتُنشر وقت الجساب، فتقع صحيفة المؤمن في يده ولفِي جنَ عالية）وتقع صحيفة الكافر ولفي سموم وحميم｜．
－ 1 佥
 الذبيحة، والغططاءُ عن الشيء المُستور به．
． 6 重曼

．（GAG）

الجنة للمتقين｜

 مبدؤه النفخة الأولى، ومنتهاه فصل القضاء، أي كل نفس برة أُو فاجرة


 أفرادها قاطبة ．


 لأنها تختفي عن الأبصار، وهي ما سوى النيرين، من السيارات، ولذا

وصفها بقوله.

## 6眮

 الوحشُ إذا دخل كناسه، وهو بيته، تستر كما تستتر الظباء في كهوفها.

## (و) وَ

 إقبال ظلامه أوفق لقوله تعالى:



.



 الهواء العليل، وإنما جاءت روعة التعبير، من جمال الاستعارة البديعة.
（ألَّوْلُ رسّولِ
 جعله．．واسطةٌ بينه وبينُ رسله．
． 6 佥
 لقوله تعالى ：والثديد القوى｜وكان مان من قوته أنه اقتلع قرى قوم لوط،

 أي ذي جاهِ، ومنصب ومنكانة．

信 ｜أَيْيزِ على الوحي ورسألات السماء ．



 تزعمون أنه مجنون؟ أفلا تُعلون؟．


．

## 


 فهو ضنين، أي لا يبخل بالوحي، كما يبخل الكهان رغبة في الحلوان، بل يعلمه كما عُلُمْ ．（我）
 وقيل ：كانوا يقولون إنذّ شيطانا يلقيه على لسانه، فنفى الشّ تعالى ذلك ．

 يقال كتاركُ الجادة اعتسافاً：أين تذهب؟ أي أين تذهب عتولكم بهذا المنطق السخفـ؟

## ．（


．
 الاستقامة، ويتحرى الحقَّ، وإبداله من العالمين، لأنهم هـم المنتفعون

بالتذكير


 أجمعين، والهّ أعلم بمراده ．
والصحلاة والسلام غلى منيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجممعين،
والحمد له رب العالمين．
（＂تم بعونه تعالى تفسير سورة التكوير＂）
米 米 业


مكية وآياتها تسع عشرة



 فَكَانَتْ أَبْوَابَآَاكَ
.

. 4 受

فاختلط العذبُ بالأجاج، أو تفجرت فاشتعلت بألسنة النيران كقوله تعالى :
 والاحتراق .

## 


ومعنى

## .




الصحف.

## 

呂



 بانه ليس مما يصلح أن يكون مدارارأ لاغتراره، حسبما يغويه الشيطان، ويقول له: افعل ما شئتَّ فإن ربك كريم، قد تفضل عليك في في الدنيا
 يوجب المبالغة في الإيمان والطاعة، والاجتناب غن الكِنر والعصيان، كأنه قيل : ما حملك على عصيان ربك؟ وذِكُرُ "الكريم" للمبالغة في المنع عن
 والعاصي، 'فكيف إذا انضم إليه صفة القهر والانتقام!1.

## .

 من قدر على ذلك بدهآ قدر عليه إعادة، والتسويةُ جعلُ الأعضاء سليمة
 متناسب الخلقّ، فلم يجعل إحدى اليدين أطول، وإحدى العينين أوسع،
 بالمعرفة، وسرَّك باللإيمان، وشرَّفك بالأمر والنهي، وفضلك على كلى كثير ممن خلق تفضيلاً

## . | $_{\text {| }}^{\text {| }}$


 واختلاف الصور والهيئة، يدل على تدرة الصانع تعالى.

## .

 إضراب عن جملة مقدرة، كانه قيل: وأنتم لا ترتدعون عن ذلك الكّ بل بل
 والنشور، وهذه علة الغرور.

## 

 تحقيّ لما يكذبون به، وردٌ لما لما يتوقعون من التسامح والإمهمال، أي تكذبون بالجزاء والحال أن عليكم حافظين.
.


 الجزاء، وأنه عند الشه من جلائل الأمور، حيث يستعمل هؤلاء الكيزام، و'وفيه



لَدَيْهِ رَقِيبْ عَتِيدُ
. (同)
 السرور والحبور، يتنعَّمنْ فيها بما لذَّ وطاب.

 النعيم والجحيم، من التفخيم والتهويل ما لا يخفى.

أي يدخلونها ويقاسون سعيرها وإيَّآلَّيِنِ أي يوم الجزاء
الني كانوا: يكذبون بَه.
. (6)
 بخارجين منها) وقيل معناه وما كانوا غائبين عنها بل يجذون سمومها في

قبورهم حسبما قال حفر النَّار|"(1)

## 

 بذلك قبل الوحي، وفيه تفخيم لشان يوم الدين الذي الني يكذبون به، أي أيَّ شيء جَعَلك دارياً ما يوم الدين؟ لو لم نعرفك أحواله.

## 

.

## 

 بوجه من الوجوه، وإنما تملك الشناعة بالإلذن، وفيه بيان إجمالي لشالئن

 تِنَّهِ أي: لا أمر إلا له دون غيره، وفيه تقريرٌ لشدة هوله، أي الحكم والقضاء بين الخلائق يومئذ بيده الاله لا يملكه غيره. واله أعلم بمراده . وصلى اللا على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد

لWّ رب العالمين • (تم بعونه تعالى تفسير سورة الانفطار")

*     *         * 

(1) أخرجه الترمذي رتم 1 (1) او حفرةٌ من حفر النارها


مكية ومي ست وثلاثون آية

##  <br> (

 ما يبخس طفيف، أي حقير، روي أنه الناس كيلاً، فنزلت، فأحسنوا الكيل.

## . (D)



 بالاستيفاء ليس أخذ الحق وافياً، بل أخذا الوافر حسبما أرادوا، بكبس الكيل، وتحريك المكيال، والاحتبال.
. . .


 المأخوذ. واختلف العلماء في مقدار الثطنيف، فقال بعضهم: هلا المذه الآية





 الكثير، بلا كيل ولا وزن!!.

## .



 لا يكاد يتجاسر على أمثال هاتيك القبائح، فكيف بمن تيقَّه!!!.

## -

 هذا الإنكار والتعجيب، ووصفه تعالى برب العالمين المين، ووصف اليوم بالعظيم، من البيان البليغ لعظم الذنب، في التطفيف وأمثاله، ما لا لا

## .




 المطففون، أي كتابة أعمالهم لفي ذلك الكتاب المدون، وفيه قبائح .الشياطين والكفار من الثقلين







 التقليد الأعمى، حتى استبعد قدرة الشا على الإعادة الّْئِير أي منهمك في الشهوات، بحيث شغلته عما وراءها، وحملته على الإنكار .

## . (

共 للبعث والحساب والجزاء.

## .

لَ㢄



 الحق، عن أبي هريرة، عن النبي


 غلبه، ثم أطلق على الغطاء، فمراتب الظلمة على القلى القلب مختلفة، فبعضها يكون رَيْنا، وبعضُها طبعاً، وبعضها إقفالاً .

## .

( )

 المؤمنين يرون ربهم، وإلا لا يكون التخصيص مفيداً! .
(1) الحديث أخرجه الترمذي في التفسير ع/ ع• ع وال : حذيث حسن صسبح، وأخرجه الحمذ في المسند.

قال مالك: لمَّا حجب أعداءه لا بد أن يتجلى لأوليائه.


. النار
 هو تُكَنِبُنَ| في الدنيا فذوقوا عذابه .
. (\%)



 اللدرجات في الجنة.
.
 ويشهدون على ما فيه يوم القيامة.



## . (同)


كيف يعذبون.

## 

 وطراوته، والخطاب لكل أحد ممن له حِ من الخطاب.
.

 وهناك خمر 'آخر، تجري في الأنهار، كمأ فال تعالى : وأوأنهار من خحمري إلاَ أن هذا المختوم أشرن من الجاري .

## 


 (المثل هذا فليعمل العاملون| وأحل التنافس التغالب في الشيء النفيس

 بالتسنيم، لأنها أرفع شرابِ في الجنة، أو لأنها تأتهـم من فوق، و وتنصبُ في أوانيهم.

منها المقربون صِرفاً، وتمزج لأصحاب اليمين.

## .



 الدنيا استهزاء بهم.
.

 سخرية.

## .

 رجعوا فرحين، متلذذين بذكرهم، والسخرية منهم•

## .

(和
 فضلُّوا، وتركوا اللذات لما يرجونه في الآخرة، نسبوا المسلمين إلى الضهلال

## . (風)



 أنا ما أرسلتهم وكاء ورقباء على عبادي .

## 



 العزة. والكبرياء، التي كانبوا عليها في الدنيا.
 بالدر والياقوت، ينظرون إلى الكفار، ويضحكون عليهم، كما كانوا يفعلون في الدنيا.

## 


 بمعنى : هل. نالوا جزاءهم بأنعالهم وإجرامهم؟؟ والشا أعلم بمراده.
وصلى الشّ تعالى غلى سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه 'أجمعين، والحمد شاه رب العالمين . "(تم بعونه تعالى تفسير سورة المطففين"

*     *         * 



مكية وهي خمس وعشرون آية

 تشقق السماءُ بالغمام) وذلك عند فيام الساعة، وهي من علاماتها.
( (佥


 لها أن تسمع وتطيع
.
 صارت ووّاعاً صفصفاً. لا ترى فيها عِوَجَاً ولا أمتأَا أوزيدت سعة، ولا بد

من الزيادة في طولها وعرضها، لأن الخلق الأولين والآخرين سيحشُورن على ظهر ها.

## 



 حتى لم يبق شيء من باطنها، كانْها تكلفت في ذلك.

## .

 وجوابه محذوف للتهويل، ألي لقي الإنسان من الشدائد والأهوالن، ما لا لا يتصوره الخيال!1.

## .







 فنرجو من فضل الشا تعالي، ، أن يكون الانتهاء، إلى السعادة والرحمة بعد

## 6. 6 (1) <br> .

## 

 و (اسوف" من الها تعالِى واجب، عن عائشة رضي الش عنها أن النبي

 (i) عُذِّبه



 كتابه بشماله من وراء ظهره، وقال في سورة الحاقة: ؤافأما من أوتي كتابه .

(1) الحديث أخرجه البخاري ني كتاب التفسير
 يحاسب يوم القيامة إلا هلكه
 من أهل النار، فيدعو ：بالهلاكُ على نفسه، قال تعالى ：اوَدَوْاُ هُنَالِكَ ．تُبورَا

## 

 النار وهو في النار أيضاً يدعو الثبور ．

 مترفا، بطراً كديذن الفُجار، الذين لا يهمهم ولا ولا يخطر ببالهـم أمور الآخرة، ولا يتفكرون في العواقب
． 6 冏
 والحَوْرُ ：هو الرجوعُ، ومنه حديث（أُعوذ بك من الحَّور بعد الكُوربا＇أي الرجوع إلى النقص بعد الكمال．

## ．（援

首
 رجوعه وحسابه، وجزائه عليها، فهذا زجر لكل المكلفين عن جمنيع المعاصي

## 


 لأنه عطف الليل عليه.

## 

 فكانه، تعالى أتسم بجميع المخلوقات.

 وذلك ليلة ثلاثة عشر إلى ستة عثر.

## .

 مطابقة لأختها في الثدة والفظاعة، أولها الموتُ، وما وما بعله من مواطن القيامة، وقيل: الطّبن جمع طبةة، ومي المرتبة وهو الأونق للركوب، أي لتركبن أحوالا بعد أحوال.

 أيَّ شيء يمنعهم عن الإيمان مع تعاضد موجباته؟!

## 

 بالتوحيد ولا يسجدون لتلاوته؟ نهم أرباب الفصاحة والبلاغة، وعند سمـاعهـم التـرآن لا بــلًّ أن يعلمـوه معجـزآ، وإذا علمـوا يخضعوا، قِيل: قرأ النبي معه من المؤمنين وقريش تصفق فوق رؤوسهم وتصقّر، فتزلت هذه الآية، وعن رانع قال : اصليت معِ أبي هريرة رِضي اللَ عنه العَتَمَةَ - يعني صباة
 بها خلف أبي القاسم، فلا أزال أسجدُ فيها"(1)" وبه احتج أبو حنيفة على المى
 ونال أبو مسلم: الخضوعُ، وقال الآخرون: المراد نفس السجود.


 ظاهرة، لكنَّ الكفار يكذيون بها، فكيف يكذُبون وبين أيديهم هذا الكتاب المعجز؟

## .





من الكفر والحسد، والتكذيب وأصل الكلمة من الوعاء، يقال: أوعيتُ المال إذا جمعته .

 أي وجيع مؤلم، في غاية الشدة والغلظة.

## 

 الآخرة دائم غير مقطوع.
واله أعلم بمراده والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وآله وصحبه أجمعين والحمد شله رب العالمين
"تم بعونه تعالى تفسير سورة الانثقاق"]

*     *         * 



مكية وهي اثنان وعشرون آية

. 贯检

بروجاً لظهورها، وأصل التركيب للظهور، وإنما حَسُن القسمُ بالبروج، لما والما فيها من عجيب حكمة الباري، وفيها سير الشمس والسيارات.




 يوم القيامة، قال الله تعالىى عن القيامة: ولَذِلكَ يومٌ مَجْمُوعٌ له النَّاسُ وذلكَ . يوم مَتْهودُ

## .


 كما لُعن أصحاب الأْخدود، لما أن السورة وردت لتثيتِ المؤومنين، علي ما مم عليه. من الإيمان، وتصبيرهم على أذية الكفار، وتذكيرمم بما جزئ

 أنها متفقة في أنهم توم من المؤمنين خالفوا تومهم، أو ملكاً كافراً، 'فألقاهم في النأخدود(1) ، وتلك الواتعة كانت مشهورة عند تريشي، فذكر


















اله تعالىى ذلك لأصحاب رسوله، تنبيهآ لهم على ما يلزمهم من الصبر على
.
 عظيمة، لهبها من الحطب الكثير، وأبدان الناس .
.

 المؤمنين على النار، فمن كان يترك دينه تركوه، ومن يصبر على ديلى دينه ألقوه في النار .
.
 يشهدون على ما يفعلون بالمؤمنين من العذاب،
 الروايات المشهورة، وقد روي أن الجبابرة لما ألقوا المؤمنين في النار،
 منها سالمين، وإلى هذا القول ذهب الربيع بنُ أنس، والمرا والواحدي، وعلى هذا حَمَالا قوله تعالى : واولهم عذاب الحريقهج .
=
 بهم الجبل نماتوا وجاء الغلام يمني إلى الملك. ." الخ وانظر تمام الحديث في صحيح مسلم.
.

 وما كان لهم ذنب أو جرم غند هؤلاء الْفُجَار، إلاَّالْأنهم آمنوا بالشه، وكفِروا بالطاغوت، وهذا فضيلة وليس بذنب .
.

 تعالى بجميع الأشياء، الكتي من جملتها أعمال الفريقين، يستدعي توفير جزاء كل منهما .

为
.
 عنه، والمراد إمّا أصحابُ الأخدود، وإما على الإطلاق، وها وها أولىى، لأن


 وفي الحرارة، وهي نار أخرى بسبب فتنتهم للمؤمنين.

共

\&v.
 آلَكَيِرُ أي الذّي يصغر عنده الدنيا وما فيها .
.








ئرإِ
شيء منهما، ففيه مزيد تقرير لشدة بطشه.


المحب لمن أطاع.
. 要解
 بالسماوات والأرض، خلقه ليدل على وجوده، دون احتياج إليه، ولهنا قال بعده هآلَجِيدَ أي العظيم في ذاته وصفاته.

وا خلق أفعال العباد.

## 


 الجنود، والمقصود بيان أن حال المؤمنين مع المِّ الكفار في جميع الأزمْنة

. 6 佥
 قد عرفت بتكذذيبهم للرسّل وما حاق بهم، فتسلَّ واصبر وأنذلزهم ألن يصيبهم مثل الطغاة المجرمبين .
.

 شديد للقرآن الكريم، مع وضوح أمره.


 الإحاطة بيان قرب هلاكهم .
．



إليه！والشا أعلم بمراده ．
والصلـوات والسـلام علـى سيـدنـا محمـد وآلـه وأصحـابـه أجمعيـن،
والحمد لهة رب العالمين．
＂تم بعونه تعالى تفسير سورة البروج＂

米 类 米


مكية وهي سبع عشرة آية






أعلمك ما الطارق؟ .
.
 الذي يهتدى به في ظلمات البر والبحر، ويوقف به على أوقات الأمطار .





. عَلْيُكُمْ لَحَافِظِينَ





 أي شيء خلقه ربُّه، استفهام وجوابه توله تعالى :
. 6 (
中ا
الماءين في الرحم، كما يُنبيء عنه قوله تعالى:

 وهي عظام صدرها، وقيل: إنه مهخلوق من الماء اللذي يخرج من صن صلب
 يوصف بذلك ماء الزجل، نم هو يلتقي بماء المرأة \#البويضةل" في الزمحم:
(4)

 يعجز عنه، فالذي بدأ خلقه يعيده.
.

والنيات، وما أخفي فيها من الأعمال ويميز ما طاب منها وما خبث.
.

.
 يراد بالسماء السحاب، والعرب كانوا يعرفون أن السحاب يحمل الماء من بحار الأرض، ثم يرجعه إلى الأرض.

 كيفية خلق الحيوان، دليلاً على المبدأ والمعاد، وذكر في هذا كيفية خلق النبات، فالنماء ذات الرجع كالأب، والأرض ذات الصـلع كالألمّ، وكلاهما من النعم العظام .
 ذلك، كأنه نفس الفصل ．
．${ }^{(1)}$
 والعبث، ومن حق البسر أن يهتدوا به．
.
 أمر الشه، يعني يحتالون بالمكرك، وذلك في دار الندوة حيث تشاوروا：في صدٌ الناس عن رسول الشا، وتآمروا على قتله．

## 


يعلمون، ولا يجوز إطلاق هذأ الوصف على الشا إلا على وجه الجزاء．


 برويداً، من تسليته
وصلى الله تعالى على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمععين، والحمد لها رب العالمين ．
（＂تم بعونه نعالى تفسير سورة الطارق＂
米 来 皮


مكية وهي تسع عشرة آية


 والنقص، وعما يقوله الظالمون مما لا يليق به سبحانه من النقائص،
 الذي لا أحد أكبر منه ولا ألا أعلى، فإنه تعالى ألى أعلى وأجلّ ولُّ وأعظم من إدراكنا، فإنه العالي على كل شيء بملكه وسلطانه وقلرته.
.
 يتأتى كمالُه، ويتسنَّى معاثُه على إحكام واتساق، لأنه صادر عن عالم وحكيم.




 ما تحار فيه العقول.


 باليآ، بعد أن كان أخضر زاهياً، وفي الآية تمثيل للحياة الدنيا، فإنها بعد


## . (GG)


 بيان هدايته العامة للمخلوقات، وهي هدايته
 أصلا من توة الحفظ، ليكون ذلك آية أخرى لك، وهذه الآية تبل غلى المعجزة من وجهين :
 واضخة
 المستقبل، وقد وقع


 القلة والنُّدرة، كما روي أنه أبيٌّ أنها نُسخت، فسأله فقال

 الاستثناء لم يتع ولم يشأ الله تعالىى أن يُنسيه شيئّأ، وفائدة هنا وكا الاستئناء أن

 إليك، فينسي ما شاء إنساءه، ويبقى محفوظاً ما شاء إبقاءه، لما نيط بكل منا منهما من مصالح دينكم.

 باب من أبواب الدين، علماً ونعليماً، واهتداء وهدام الواية، فيندرج تيسير طريت


 يفتحه على أحد غيره، كيف لا، وقد كان صبياً لا أبَ له ولا ألمَّاً، نشأ في قوم جُهُّال، ثم إنه تعالى جعله قدوة للعالمين، وهادياً للخلق أجمعين. (1) أخرجه البخاري ومسلم.

 واهدهم إلى ما في تضأعيفه من الأحكام الشرعية، كما كنت تغعله ولما تكمَّل

 نفعه، ولذلك أُمر بالإعراضض عن من تولى.


 حقيقته فيؤمن به
والناس في أمر المعاد على ثلاثة أقسام: 1-1 من تطع بصحته. r
r مبنياً على الخشئية في القلب، وصفات الثلب مما لا الطلاع لأخد عليها إلا الشّ تعالى، وجب تعميم التذكير تحصيلاً للمقصود.
.

 وعتبة والعبرة لعُموم اللفظ، لا لخصوص السببـ.



准 يتلذذ بها، بل هو في عذاب دائم لا ينقطع، وإنما قِيل＂انم＂لأن هذه الحالة أفظع من دخول النار نفسها، والعرب تقول للمبتلَى „لا هو حيٌّ ولا
（ألمَا


 ولم يكن في مكة عيد، ولا زكاة الفطر ．

## ．



 والصحيح تول ابن عباس، لأن أصل الصلاة مشروع من بدء الإسلام．

 قيل ：لا تفعلون ذلك، بل تؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، والمخاطب به

الكافرون، أو الناس جميعاً فإن السعي للدنيا أكثر، والمراد بإيثار إلدنيا هو



## .

 بالذات، خالصٌ عن الغوائل، وعدم التعرض لبيان تكذُر نعيم الدنيا بالمنغصات، لغاية ظهورهـ

## .


 وموسى، والقرآن جامع لشُؤون الدنيا والدين، وخلاصة الكتب المنزَّلة علي رسل الهـ .

## 


 وصلى الهّ تعالى على 'سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد له رب العالمين .

> "(تم بعونه تعالى تفسير سورة الأعلى") .

*     *         * 

(1) مورة يونس، آية : V.


مكية وهي ست وعشرون آية

## 

## 

 استماعه، والإشعار بأنه من الأحاديث البديعة، ألتي حُّها أن يتناقلنا
 بشدائدها كقوله تعالى: ؤيومَ يغشاهم العذابهُ يعني القيامة.

## 




(1) المراد بالوجوه الأعيانُ والذوات، نهو من باب إطلان الجزء وإرادة الكل، كما يقال : جاءك وجوه القوم أي أعيانهم ورؤساوزمم.

غ
 ومعناه: نصبتْ في أعمالها من الصوم الدائب، والتهججد
(1) (1الرهبان)

الواصب.



 وصَلَ حرٌّها درجة النْهاية.

- (1) عِ
 الشبرق، إذا كان رطباً تأكل منه الإبل، وإذا يبس صار كأظفار الهرة،

 هو طعام يضرعون عنده، ويتضرّعون إلى الشه طلباً للخلاص منه .
(1) فال البخاري فال ابن عباس ؤعاملة ناصبة) يعني النصارى، انظر كتاب الثفسسير
 يَضْلَون نار جهنم في الآنخرة.
.
 وإنما هو شيء يضطرون إلى أكله، وتحقين ذلك أنَّ جوعهم وعطثهمه، ليسا من قبيل ما هو المعهود منهما في هذه النشأة، بل جوعهم أنه تعالى يسلِّط عليهم الجوع، بحيث يضطرهم إلى أكل الضريع، فإذا ألكا ألوه يُسلًّط عليهم العطشُ، فيضطرهم إلى شرب الحميم، كما فال تعالى: أوسقوا . ماء حميماً فقطُّع أمعاءهمب.


أهل النار، ،لأنه أدخل في تهويل الْاشية وْنَّاِمْمُّهُ أي ذات بهجة وحسن،
وإشراق ونضارة.

 من الكرامة، وأورثها الفردوس الأعلى، فحُقًّ لها أن ترضى.
. 白爰



كلامهم أذكارٌ وحِكَم، والجنة دار الطهر والسلام.


.

الحور العين يتظرن أزواججهن.
.


 بعضها إلى جنب بعض، مُمساند ومطارح، أينما أراد أن يجلس جلس الس واحدة، واستند إلى أخرىى.

保

: 㩊




على قدرته تعالى، معدولا با به عن سنن خلقه سائر الحيوانات، في عظم جتتها، وشدة قوتها، وعجيب هيئتها، يتأتى ما يصدر عنها، من الأفاعيل الشاقة، كخملها الأحمال الثقيلة، والقيام بها بما يعجز وليا عنه العصبة أولو
 فصاعداً، واكتفائها باليسير، ورعيها بكل وكل ما يتسِّر، وانقيادها للإنسان، حيث يستعملها كل صغير وكبير.

## 





 أمور الخلالثق، والمعنى: أفلا ينظرون نظر التدبُّر والاعتبار، ، إلى كيفية خلق هذه المخلوقات، الشاهلة بحقيقة البعث والنشّور، ليرجعوا علار عما هم عليه
 أولاً، وأكثرهم يكون في البوادي، لا يرون سوى هذه الأشياء.
 على التذكير، ولا تلحَّ عليهم، ولا يهمنَّك أنهم لا ينظرون الا ولا ولا يتذكرون

.



عن الوعظ والتذكير، وكفر باله .العلي القذير الا
.




 أمثالهم، واعلى" لتأكيذ الوعيد، لا للوجوب، إذ لا يجب على على الشّ شبي واله تعالى أعلم:

وصلى الله على سيلنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لها رب العالمين
("تم بعونه تعالى تفسير سورة الغاشية|"

*     *         * 

\&4.


مكية وهي ثلاثون آية


 أقسم الشّ به، لما يحصل فيه من انقضاء الليل، وظهور الضوء الضوء، وانتشار النـاس والحيـوانـات، في طلـب الأرزاق، وذلك يشبـه نشـر المـوتى مـن قبورهم، وفيه عبرة لمن تأمل .
 العشر الآواخر من رمضان، وتنكيرها للتفخيم.

 بجميع الأشياء.
.
 الدلالة، على كمال القدرة وونور النعمة، وقيل معنى وأَيْرَرِ يُسرى فيه، كما يقال: : ليل نائم أي إينام فيه.

## .









## .

艮
 فيعذب هؤلاء أيضاًّه وإنما أطلق لفظ الرؤية ههنا على العلمه، لأن ألن أخبار

 الجبارين الري

## . (1)


 الطويل، القائم على الأممدة الضخخمة.

## 




 على مسيرة يوم، بعث الشا صيحة من السماء نهلكوا.

## .

 واتخذوه بيوتأ، قيل: أول من نحت الجبال والصخور ثمود، كقوله تعالى:


## 

 الكثيرة، وقيل: كان له أوتاد يعذب الناس بها، كما فعل بآسية حين

## . (㝓

 الككلام في قوله تعالى :
. .


## 

 حلزَ بكل منهم من فنون العذاب، وتسميته سوطاّ، للإِشارة إلى ألن ذِلك
 عن إنزاله بالصبٌ، لالِئذان بكثرته، واستمراره وتتابعه، فإنه عبارة 'عن . إراقة شيء مائع

## . (إنَّ




 المذكورين من العذاب.

## 

 عباده، فأما الإنسان فلا يهمه ذلك، وإنما مطمح أنظاره الدنيا ولذائذها


 أيشكر أم يكفر؟.
(1) لا يقول ذلك نكراً شَ، واعترافاً بالنعمة، وإنما يقوله مفتخراً به على غيره، ومستْلًا
 الاعتزاز والافتخار ، لا شبكر الجبار .
.

 أيصبر أم يجزع، مع أنه ليس من الإمانة في شيء، بل التقتير والتضييف قد يؤدى إلى كرامة اللدارين، والتوسعة وند تفضي اللى خسرانهيما، وحصول



الصدِّقين لما آَّخره لهم في الآخرة، والحقيقة لا يطّلع عليها إلا اللّ.

屋



 يكرمكم الله بكثرة المال، فلا تؤدون ما بلزمكم فيه من إكرام اليتيم.
.
 أي على إطعامه.
.

أكلَّ لاماً، أي أكلاً بشره وأحلُ اللمٌ الجمعُ، ومنه قولهم: لمَّ الهِ شمله

أي جمع عليه شمله، أي تأكلون الميرات أكلاً شديداً، تجمعون فيه بين الحالال والحرام، فقد كانوا لا يورِّون النساء الناء، ولا الا الصبيان، ويأكلون
 يجده، لا يسأل أُحلال أم حرام؟ وهو ذمٌ لهم على الشراهة على المالمال .

 الهمة على تحصيلها والاتكال عليه، يقال: :جمَّ الشيء: كثر، ، فهو جمبّ، ومال جمٌ أي كثير .

病
 عليها الدك حتى عادت هبراء منبثاً، وذلك عند النفخة الثانية، أي إذا دُقُّتِ وكسرت مَّة بعد مرة أخرّى.
.

مالائكة السماء، فيصطقُون صفاً بعد صف، محدقين بالجن والإنس .

. الْذِكْرَا




(.
 وتت حياتي في الدنيا أعمالا صالحة أنتفع بها اليوم. .
 وَكَابُّ وحده في ذلك اليوم.
.


مثّل ما يعذبه الكافر، فإن عذاب الشا له شديد اوالهُ شديد العقابه .


 حزن، وهي النفس المؤمنة التي سكنها ثلج اليقين، فلا يخاللجا الجها شك،


 وتارة وصَفْها بالسوء، وتارة باللَوامة، وتارة بالمطمئنة.

آرجِجِّ إلَّ رِّكِك | أبي ارجعي إلى ثواب ربك وجنته، حال كونك
 تعالى بما عملتِ.


.
.

 والله أعلم بمراده .
وصلى 'الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آلله وأصحابه أجمعين،
والحمد لشّ رب العالمين
"تم بعونه تعالى تفسير سورة الفجر"


مكية وهي عشرون آية


ل قول جميغ المفسرين، لأن الها تعالى جعلها حرماً آمناً، وجعل البيت البيت قبلة لأهل المشرق والمغرب، وأمر الناس بحج ذلك البيت، وحرّم فيه الصيد، فهذه الفضائل لِمَّا اجتمعت في مكة أقسم الله بها.

 بانَّ شرف المكان بشرف أهله، ولبيان أنه حرمته، قد استحلوا إيذاءه في هذا البلد الحرام، وتعرضوا له بما لا لا خير فيه
.


المراد العموم، أيتّ أقسم: لكم بكل والد ومولود، وهذا حسنٌ لأنه مضمْون الجواب، من حيث شمؤله للكل أقسم تعالى بآدم وذريته، إذ هم ألـّ أعجب
 واستخراج العلوم والفنون.

## .


 كان يكابده من كفار قريش والإنسان لا يزال في الشدائد، مبلؤها الرحمه، ومتنهاها الموت.

## .

 لبعض صناديد قريش، ألذين كان


 هذا الأحمق أن لن تقوم القّيامة ولن يقلر أحد علئ الانتقام منه.

## 

 كثيرآ، جمع لبذة، وهو مأتلبَّد من شعرِ أو صوف والمراد ما أنفقه سمعة ومفاخرة ومعاداةً للرسول

 ولن يسأله من أين اكتـبه، وفيم أنقه؟.

.

## 

 ويستعين بهما على النطن، والأكل، والثرب، والنغخ، وغيرها.

## (同)

 النار ، وهذه الآية كالآية (إنا هديناه السبيل إما شاكرآ وإما كفورأها .

## 

 تلك الأيادي باقتحام العقبة وهو الدخول في أمر شديد، عبَّر عنها بالعقبة، وهو الطرين في الجبل، لصوبة سلوكها.

## 


 وكانت عادة العرب في الأسارى، شد رقابهم وأيديهم، فسمي إطلاق الأسير فكاكاً.
.



أفضل .

 الإنفاق على هذا الوجه، مرضي نافع عند الله، لا أن يهلك ماله في الرياء والفخار .
.


 حياته، فالدنيا ابتلاء ومحن، ولا يلا يصبر على البلاء إلاًا صادق الإِيمان؛، وهذا يدل على أنه يجب على المرء أن يدل غيره على طريق الـلى الحقّ،


 الحق، ونُلُّت مع الخلت .

 اليمين الذين باخذون كتهم بايمانمم، ويسعدون بدخول جنات النعيم.
.


 عليهم نار مغلةة مطبة، لا يستطيعون الخروج منها، ولا الفكاكُ عنها، والش أعلم.
والصطلاة والسلام على رسولنا محمل، وعلى آله وأصحابه أجمعين، , الحمد شاله رب العالمين.
"تم بعونه تعالى تفسير سورة البلده
***


مكية وهي خمس عشرة آية
Hun

 النهار، والضَّحوة مثله، جمعه ضُّحى، مثل قرية وقرى．
． 6 （4）
 النصف الأول من الشههر، إذا غربت الشمس تلاها القمر في الإضاءة ولثم يكبر ويكبر حتى يصبح بدرآ منيراً．
．爱余空
 الليل بنوره وضيائه الباهر، فجعل الأرض منيرة ساطعة، بعلد أن كانت الـت الـا


النهار عبارة عن نور الشمبس، فكلما كان النهار أوضح كانت الشمس أجلى ظهوراً، لأن قوة الأثرُ تدل غلى قوة المؤثر .
(


## .

 لإرادة معنى الوصف كأنه قيل والشيء القادر الذي بناها، فإن قيل: ما ما

 وحدوث جميع الأجرام السماوية، فنبه تعالى على تلك الدلالة بهلذه الأوصاف.

 اللفسيحة، وجعلها ممتدة ممهَّدة صالحة لسكنى الإنسان مع أنها كروية الشكل .

 بمعنى المصدر، أي والسماء وبنائها، والأرض وبسطِها، والقول الأونل هُو الأصح والأظهر، لأن الله أقسم بالمخلوق والخالقَ، فأقسم بهذه الأثشاء العظام لأنها تدل على عظمة خالقها.

## . (佥

 أن أحدهما حسن، والآخر قبيح، ومكَنْا من اختيار أيهما شاءات، وتقديم الفجور لمراعاة الفواصل، والتعليمُ والتفهيم غير الإلهام، فالإلهامنام مستعمل" فيما يقذفه اله تعالى في قلب العبد، لأنه كالإبلاغ، فالإلهام أن يوقع الها فلب العبد شيئاً. .
 بالتقوى، وهو جواب القسم

## 


 أرقم قال: كان رسول اله



طغيانهم.
(1) الحديث أخرجه مسلم في الذكر رقم YVYY ولفظه شاللهم إني أعوذ بك من العجز

 roiv


 أفعل التفضيل إذا أَخيف، 'يصلح للواحد والمتعلّد وهذا يؤكد بقوله تعالى: : .

## .

严 بعقرها، قال لهم وأضيفت إلى الله، لأنها آية دالة على توحيده، وعلى نبوة رسوله صالح
 ولكم شربٌ يوم معلومج .

## 



 عليهـم العـذاب، ويقـال: :دمـدمـت عليـه أي سـوَّيـتُ عليـه، الأرضم، أي
 والتصريحُ بذلك، مع دلالة الفاء عليه، للإِنذار بعاقبة الذنب، ليعتبر به كل مذنب و وكبير

## . (



 يُسْألونَهِ، والهُ أعلم بمراده.
وصلاة الشا وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
والحمد شه رب العالمين.

> ("تم بعونه تعالى تفسير سورة الشمس"

*     *         * 



مكية وهي إحدى وعثرون آية

قيل نزلت هذه السورة في أبي بكر رضي الش عنه والنفاة، وفي أمية بن خلف وبخله وكفره لكن معانيها عامة.

.
 أقسم الشا بالليل لأنه سَكِّنٌ لكافة الخلق .

.

## 

 الذكر والأنثى، من ماء واحلى، والذَّكُرُ والأنثى يتناول جميع ذوري الأرواح، لأن كل حيوان إما ذكثٌ أو أنثى .

 ومريض، أي مختلفة في الخير وفي الشر .
.


 والجنة .

 وللخصلة التي تؤدي إلثي يسر وراحة، والأعمال بالعواقب، فكانُّ فا ما أذت
 عسر فهو من الغسرى.
.
 فيما عنده تعالى، كأنه مستغنى عنه، أو استغنى بشهوات الدنيا غن نعيم الآخرة.


中و وَكَّبَ

## .

 النار ومقدماته لاختياره لها، عن علي بن ألما أبي طالب رضي الشا عنه قاله







## .








الهداية، وطريق الضّلالة، ترغيباً وترهيباً.
(1) الحديـث أخرجه البخاري في كتاب الثفسير س/ YIT.


كيفما نشاء، ننغعل فيهما ما نشاء.

 وتتوقَّد.


فإن الفاسق وإن دخلها لم يلزمها.
.



والمعاصي، فلا يحوم حولّها فضلاً عن دخولها.
.
 يكون عند الها زاكياً لا يريند بَه رياء، وسمعة.


تُجزى وتُكافأ، فيقصد بإيتاء ما يؤتي مجازاتها.

 وجه ربه، فيجازى عليه، أي ما ينفق إلا ابتغاء وجه اله وطلباً لمرضاته.
 واولسوف يعطيك ربك فترضى أي وبالشّ لسوف يرضى، وهو وهو وعد كريم





 عليه نعمة يجب جزاؤها، أما أبو بكر فلم يكن للنبي بل أبو بكر كان ينفق على الرسول لا في علي رضي الش عنهما جميعاً، والشا أعلم بمرادهـ . وصلى اله على سيدنا محمد عبده ورسوله، وعلى آله وأصحابه
أجمعين، والحمد شه رب العالمين.
"


مكية وهي إحلى عشرة آية

 وصدر النهار وقيل : أريد به النهار، بدليل قوله تعالى : وأن يأتيهم بأسنا

ضحى في مقابلة أبياتاه .

 وهدأت فيه الأصوات.
.


 عليهم، وتبشيرآ له له

 ثلاثات، فأنزل اله عز وجل غووالضخحى|(1) السورة.
والمرأة في الحديث هي إلعوراء امرأة أبي لهب، وتُدعى أم جميل .

 المحمود، والخير الموعود، فخير مما أعجبك في الدنيا، فإنها باقية خخالصة


 سيزيده كل يوم عزّاً إلى عزّه (Y)
.
 في الدنيا، "من كمال النفسّ، وعلوم الأولين والآخرين، وظهور الأمر؛
(1) أخرجه البخاري في التفسير YIV/r، وقد ذكر اسمها الحافظ ابن كثير في تفسيره، وهي في رواية أبن أبي حاتم.



 بالضحى، وهو وقت الإشبراق والنور، وباللبل وهو وتت الشتداد الظلاملام، ووتج

 ونوره الوضًّاء، ويزداد شُوتاً إلى اللقاء.

رلاعلاء الدين، بالفتوحات الواقعة في عصره
 ومقام الشُفاعة، والأحاديث الواردة في الشّفاعة، دالة على الألى أن رضى الرسول

## 

 مات أبوه عبد الله فكفله جده عبد المطلب، فلما مات عبد الما المطلب، كفله
 وذلك إيواؤه تعالى له.

## . (



 صبي صغير، فرآه أحد الناس فردَّه إلى جده، ولا ولا يجوز أن يفهـ ألى به عدل عدول عن الحق، ووقوع في غيٌ، لأنه


 يعيل، فهو عائل، فقد أغناه الشا بمال خديجة، وبما حصل من ريح التجارة.


## ．



 أهليكم بشيء؟ وقيل：المُراد بالسائل ههنا الني يسأل عن الدين．

## ．䄽佥


 من جملتها ومعظمها（انعمة النبوةه فقد اندرج تحت الألما الأمر تعليمه للشُرائع والأحكام، حسبما هداه الشّلعالى إليه، والشا أعلم بمراده ． وصلى الها تعالى عليه، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد شا رب

العالمين
＂（اتم بعونه نعالى تفسير سورة الضسی＂،
米 米 米
（1）أنعم الشل على عبده ورسوله محمد（1） الأولى ：قوله سبحانه：：ألم بجدك يتيماً فآوى وها وتابلها بالوصية بقوله：أفالما

اليتيم فلا تقهر｜


 وهداك، وأغناك، فتعطُّن على اليُنيم، وترَّحمز على السائل، وأرشد الضنالين إلى طريق الرشاد！！．


مكية وهي ثمان آيات

. (重)

 بتأييدها بالقوة القدسية، وتحليتها بالكمالات الإنسية، أي ألم نفسحه حتى حوى عالمي الغيب والشهادة، وجمع بين ملكتَي الاستفادة، والإفادة، وقيل أريد به ما روي أن جبريل عليه السلام أتى رسول اللّ فاستخرج قلبه، فغسله! الحديث. روى مسلم عن أنس رضي الشا عنه أأن


 مكانه(1) الحديث، لا يقدر أحد على أن يجيب عنه بغير بلى، ونى وزيادة

(1) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان رتم Y7 Y orl
 فالجواب: تقديم المعجز ملى زمان البعثة جائز ، وهو المسمى بالإرهماص، والتول الأول أن السرح هو تنويره بالحكمة، وتوسيعه لتلقي ما يوحى إليه، هو المراد بالآية الكريمة على ما ذهب إليه الجمهور.

 إليه، كــأنه قيـل : تـد شبـرحـنـا صـدرك، ووضعنـا عنك وزرك أي الحمـل الثقيل
.

 ويغمُّ، من همورم وأكدار، ، بسبب تفجعه على عدم إيمان قومه، بالحمل الثقيل الذي يُقصم له الظهـر .
(
 إلا ويذكر معه الرسول، وملأنا العالم من 'أتباعك، كلهم يثنون علـكاك؛ ويحفظون سنتك، فذكركُ وشرفُك باقِ إلى يوم القيامة.
( (G)
 لـ له مقارنٌ للعسر .
( (令)


## ( (佥

با ربك، شكرآ لما عدَدندا عليك من النعم السابِة، وقيل إذا فرغت من صلاتك، فاجتهد في اللعاء.



والصلاة والسلام على سيدنا محمل’وعِلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لشّ رب العالمين
"تم بعونه تعالى تفسير سورة الانشراح"

*     *         * 



مكية وهي ثمان آيات

新河至 بِد



 المقدسة، والصحيح هو الأول، فال ابن عباس：هو تينكم اللّي تأكلون وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت．
．
 يقال：سينين، وسيناء، عَلَمان للموضع الذئي هو فيه، وكل جبل أشجار مثمرة يسمى سينين وسيناء．



يُؤتمن عليه، وهي مكة شرفها الله تعالى، وحرسها، كما وصفها الله تعالىى بقوله (أحرماً آمناً) بمعني ذي أمن .

## .

 أحسن ما يكون، من التقويم والتعديل، صورة ومعنى حيث برأه الها تعالى: مستوي القامة، متناسب الأعضاء، متصفاً بالحياة والعلم، وعن يحيى بن أكثم أنه فسر (التقويم" بخسن الصورة.

## .

 الذين هم أقبح من كل قبيح، وأسفل من كل سافل، لعدم جريانه على موجب ما خلقناه عليه من الصفات، وقيل : رددناه إلى أرذل العمر : .
中 تعالى بالثيخخوخة والهرم، أو لا يُمُُُّ به غليهم.

## .


 الدلائل والبراهين عليه؟

## . ( ) (1)


الحاكمين، صنعاً، وتدبيراً، حتى يتومم عدم الإعادة والجزاء؟ فهي وعيد للكفار، وأنه تعالى يحكم عليهم بما يستحقونه من العذاب، والشّ أعلم بمراده.
وصلى الشه على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لة رب العالمين
"تم بعونه تعالى تفسير سورة التين"

*     *         * 



مكية وهي تسع عشرة آية


 وهذه السورة أول ما نزل من القرآن، إلى قوله تعالى ولألَّم الإنسانَ ما لَمْ


 الرب بهذا الوصف، لتذكير الناس، أول النعماء الناء الفائضة، والتنبيه على أن
 الكمالات، قادر على تعليم القراءة للحيّ، العالم المتكلم．
．受受
我
 وتخصيصه بالذكر من بين سائر أطوار الفطرة الإِنسانية، مع كون النطفة،

والتراب، أدل منه، لبيان كمال قدرته تعالى، بإظهار ما بين حالته الأولى
 أول النعم الفائضة عليه
 جميع المخلوقات.

## 


 نفعاً: إمًا مدحاً، أو ثواباً، أما الرب تعالى فإنه لا يفعله إلا لمحض الكرم.

## (合


 ويضحك، بركوعه يسجد الأنام، وبحركته تبقى العلوم على مر الأيام،
 منوّراً، كما أنه جعلك بالسواد مُبْصِراً.

## (6) (2)



 من العلومب ما لا تحيط به العقول، وما لا لا يخفى .

## - (





 الكافر .

## 


 الفاسد، بأن الله كما أغناه في الدنيا، سوف يغنيه في الآخرة، إن كان هناك

عودة ورجوع.

## - (佥)

 والالتفات للتشديد في التهديد، والرجعى مصلدر بمعنى الرجوع، كالبشرى،



 كان يقصد قتل الرسول . (爰

㢄 الصلاة؟ وهذا تقبيح لـاله، وتعجيب منها، وإيذان بأنها من الشنا الشاعة والغرابة، بحيث يجب أن يراها كا كل من يأتي منه الرؤية، ولفظ العـا ونـا

 عنقه، فبلغ ذلك رسول الله تخويف لكل من نهي عن الصلاة، روي عن علي رضي الله عنه أنه رأنى في المصلى أقوامآ، يصلُون قبل صلاة العيد، فقال：ما رأيتُ رسول الله

 حنيفة رحمه الله ：أيقول ألمصلي حين يرفع رأسه من اللركوع اللهم اغبر
 النهي عن الخير

信 فيما ينهى عنه من عبادة الأوثان، والدعوة لعبادة الرحمن．

 والرشاد، كيف تزجره وتنهاه؟ ．
．（冏）
（1）الحديث أخر جه البخاري في التفسير




اله
. (我)

فيجازيه بها، حتى اجترأ على ما فعل؟

生

 الشيء، وجذبه بعنف وشدة.


صاحب هذه الناصية كاذب، فاجر، خاطىء أي كثير الذنوب والإجرام.م

( ${ }^{\text {¢ }}$ عباس : واسِ لو دعا ناديه لأخذته زبانية الشا

 في الأصل الشُّرط، واحدها زبنية من الزبن، وهو الدفع، والمراد ملائكة العذاب




 وجلَّ وهو ساجد، فأكثرو!ا من الدعاء|"(1)، والشه أعلم بمراده . وصلى الله على سنيدنا بحمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، "والحمد .له رب العالمين
"تم بعونه تعالى تفسير سورة العلق")

*     *         * 

 .YY/Y


## بِ <br> .

 كانه حاضر في جميع الأذهان، وأنسند إنزاله إلى نون العـن العظمة المنبّيء عن
 تقدير الأمور وتضائها، والقدر بمعنى التقدير، أو سميت بذلك بلك لشرفها على سائر الليالي، وهي ليلة السابع والعشرين من رمضانير لما روي عن

 وقال الحسن: هي ليلة سبعة عشر من رمضان، لأنها ليلة كانت صبيحتها


(1) أخرجه ألبخاري في التراويح والاعنكاف، ومسلم في الاوتكاف رتم (IIAY) ومالك في الموطا /(171

الأولى، وقال الحسن النّبابعة عشرة، وعن أنس الحادية والعشرون، وقال محمد بن إسحق الثالثة والعشرون ونال والبي أبي بن كعب وجماعة من الصحابة
 السماء الدنيا، كما روي عن ابن عباس، وإما ابتداء إنزاله كما نقل عن الشُعبي

 تلرها خارج عن دائرة درأية الخلّل، ولا يلدريها إلا علاَم الغيوب.
.

 السلاح في مبيل الله ألْف شهر، فعجب المؤمنون منه، فأُعطوا ليلةً مي خير من مدة ذلك الغازي:
.
中
 تضاه اله عز وجل لثلك الـنة إلى قابل

 والخير، أو ما مي إلاَّ سلامُ، لكَثرة ما تُسلِّم الملائكة فيها على المؤمنيّن -47
 وأمان، يحفظ الش فيها العباد من اللثرور والآفات، إكراماً لتنزل كتابه العظيم، والش أعلم بمراده. وصلمى اله على سيـدنـا محمـد

والحمد الش رب العالمين .
"تم بعونه تعالى تفسير سورة القدرا


ملدنية وهي ثـمان آيات


وَ

- أَلْتِنَّ
 العنوان، للإشعار بعلة ما نسب إليهم من الوعد باتباع الحق، فإِنّ منا
 منفصلين عن الكفر(1) ، ومنتهين عنه، أو عما كانوا عليه من الوعد باتباع الحق، والإيمان بالنبي المبعوث في آخر الزمان، وهذا الْان الوعد من ألها أهل الكتاب مما لا ريب فيه حتى أنهم كانوا يستفتحون ويقولون: واللهـمَّ انصرنا


(1) أي ما كانوا منتهين عمًا هـم عليه من الكفر، حتى تأتيهم الحجة الواضحةة، وهي بعثئة
 والأنكار، وتشكَّكَ كل في دينه ومذهبه، ودلَّ على هذا قوله تعالى بعده : لومنفكين

حتى تأتيهم البينةه.

 أمره، وكونه ذلك الموعود في الكتابين، وأن ذاته كانت بيُنة غلى نبوته،


 .

(\$فِيَا

 بالحق والصواب، مستقلة بالحجة والدلالة.


 يكن لاشتباه ما في الأمر، بل كان بان بعد وضوح الحقن، وتبين الحالل،



 كتابهم، فمنهم من آمن، ومنهم من كفر، بغياً وحسداً.

##  


 شرك ونفاق، أي جاعلين دينهم خالصاً له تعالى، فنعلي اليا اليهود والنصارى،
 عن جميع العفائد الزا ائغة إلى الإِلام مؤمنين بجميع الرسل الكِرام





##  


 يتومم اختصاص الحكم لأمل الكتابن، ومعنى كونهم فيها أنهم يصيرون



 الإطلاق، فيكون في حيّ التعليل لخلودهم في النار .
.


 أي هم خير الخليقة التي خخلقها الله، وهم السعداء الأبرار.


"
 الجسمانية والروحانية وفي تفديم مدحهنم بنخير البرية، في مقابلة ما وصنفوا به، وبيان كونه من عند ألهّ، وتأكيد الخلود بالأبدية من الدلالة على حسن







 بمراده، وأمبرار كتابه. وصلى الله على سِدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد

- له رب العالمين
"تم بُعونه تُعالى تفسير سورة البيّة،


مكية وهي ثمان آيات


 متداركآ، أي الزلزال المخصوص، على مفتضى المشيئة الإلتَية، وذلك عند النفخة الثانية، لتوله تعالى:
.
 التقرير ، أو الإيماء بتبدل الأرض غير الأرض.


 بالتعجب من أمر القيامة وأهوالها.




 على ظهرها، تقول: عمل يوم كذا، كذا وكذا، فهذه أخخبارهاها"(1)

## .


لها، بأن أمرها أن تنطق بكل ما حدث وجرى فوق سطحها.

## 







## 



 شيئاً قليلاً مثل وزن الذرة من التراب، يجد ثوابه عند الشا في الآخرة.


 بالأشمقياء، وحسنات الكافر محبطة بالكفر، وسيئات المؤمن المجتنب عن الكبائر معفوة، والشا أعلم بمراده.
وصلى الشا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد شا رب
("تم بعونه تعالى تفسبر سورة الزلزلة")

*     *         * 

(1) وقيل: معنى الآية أن من يعمل ميقال ذرة من فريق السعداء خيرآ يره، ومن يعمل مئقال ذرة من فريق الأشقياء يره.


مكية وهي إسلى عشرة آية
Hun
.
 العدوِّ عدوأ(1) ، والضَّبحُ: صوتُ أنفاسها إذا عدت وأسرعت في الجري،
 بالعاديات عند أكثر المحققين، أنها الخيل، لأن ألفاظ هذه الآية تنادي أن المراد بها الخيل، أقسبم الله تعالىى بفرس الغغازي، لما فيه من منافع الدنيا والدين، وتنبيهاً على فضهلها وفضل رباطها فيا فبيل الها الها وإنما قال: (اخبحاًّه .لأنه أمارة يظهر به التعب على الخيل، فكأنه قال إن الفرس مع ضعغه لا يترك طاعتك، فلتكن في طاعة مولاكك كذلك.


 الخير إلى يوم القيامةه رواه البخاري ومسلم. O\&V

## ．（会

名 فأورى، أي فالتي توري إلنار من حوافرها．

## 

中
 ويهجمون عليهم صباحاً الْخذهم على غفلة وعلى حين غرة．

## ．（6）Q

 بالصبح، لأنه لا يظهر ثورانه بالليل، وبهذا ظهر أن الإيراء واقع في الليل، وله در شأن التنزيل ．

 جموع الأعداء، ووسطه بمغنى توسطه．

## 



 في القبور فـ


نفسه، لظهور أثره عليه.
.
中
 ولعل وصفه بهذا الوصف القبيح، بعد وصفه بالكنود للإيماء إلى أن من
 يظهرون من الإيمان، يعصمون أموالهم، ويحوزون من الغنانم نصيباً.



 من القبائح، ولا يلاحظ ما سيحلُ به إذا بُعثر ما في القبور؟.
.
 المنافقون، والتحصيل في اللغة: تمييز ما يحصل، ومعنى حصل، أي أظهره محصلًا مجموعاً.




 اليوم، وإلاً فمطلق علمه تعالى محيطٌ بما كان وما سيكون، ، واله الها ألكم بمراده، وبأسرار كتابه.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمدل اله
رب العالمين.
"تم بعونه تعالى تفسير سورة العاديات"


مكية وهي إحلى عشرة آية



شديد وقوارع الدهر شدائلهة، والثارعة من أسماء القيامة، سميت بها الألأنها تقرع القلوب والأسماع، بفنون الإفزاع والأهوال، وتخرج الِّارج جميع الأجرام العلوية والسفلية من حال إلى حال.

 شيء عجيب في الفخامة والفظاعة هي؟ ووضعَ الظاهر موضع الضمير تأكيداً للتهويل

 إنها أمر عظيم، وكرب جسيم، لا يعلم حقيقتها إلاَ علًّم الغيوب.
.

والانتشار، والضعف والذلة، والفراش هي التي تراها تتهافت في النارّ، وفي آية أخرى شبه بالجراد المنتشر .
.

تفرق أجزائها، وتطايرها في الجو، وكلا الأمرين من آثار القارعة، بعد
 تسييرها، وتسوية الأرض؛ بعد النفخة الثانية.
.
 الأبرار، الذين رجحت :حسناتهم فهم في معيئة طيبة، وسعادة كاملة مرضية، يرضاها صاجبها.

 يُعبا بها، أو ترجحت سيُناته.



إليها، كما يأوي الولد إلى أمه هن هـا هوى، يهوي من باب ضرب سقط من أعلى إلى الأسفل. .
 وصل القارىء حذفها، ثم فسَّرها فقال:

 إبهامها، والإشعار بخروجها عن الحلوود المعهودة، نعوذ بالشّ منها، ومن جميع أنواع العذاب، ونسال الشا التوفين وحسن المآب، والشا ألعلم بمراده . وصلى الها تعالى على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ألجمعين، والحمد له رب العالمين .
"(تم بعونه تعالى تفسير سورة القارعة"

*     *         * 



 عن مطرف بن عبد الله عن أبيه، قال: إانتهيتُ إلى رسول الشَ

 العطاء وبذلته.


(1) أخرجه الترمذي رفم 1 (YOD في التفسير وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه مسلم



وأصبحتـم مـن أمـل القبور، فمتُّم ودفنتـم في المقـابـر، أو عــدَّدوا أسمباء

 مناف ـ أي زادوا عليهم في الكثرة ـ فقال بنو سهم: إن البغي أفنان إنا في الجاهلية، عدُّوا مجموع أُحيائنا وأمواتنا، مع مجموع أحيائكم وأموانتكم،
 بهم (1)، وإنما حذف الملهيُّ عنه للتعظيم، أي ألهاكم التكاثر عن الدين، هب أنكم أكثر منهم عدداً فماذا ينف؟؟.

## .




 القبور، قالل علي رضي الله عنه: هذه الآية تدل على عذاب القبر .
 الأول، أو الأول في القبر، والثاني عند النشور .
$\square$.
 (1) القول الأول هو الأظهر وهو الصواب أي حتى جاءكم الموت وأصبحتم في عداد


 خُدعتم بها عن الآخرة .

## (4)

重 وترونها رأي العين بأبصاركم بعد الموت.

## .


 المشاهدة أعلى مراتب اليقين

## .


 ويلبس الليّن، ويقطع أوقاته باللهو والطرب، لا يعبأ بالعلم والعمل، فألما

 التفاخر من الآفة، لتركوا، فالويل للعالم الذي لا يكون عالئلِّالِ بعلمه، والش أعلم بمراده .
والصلاة والسلام على خير خلقه، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لشّ رب العالمين .
"تم بعونه تعالى تفسير سورة التكاثر"،

*     *         * 



## 3

(6)


 قوله تعالى:
. ${ }^{\text {a }}$

 ظاهر، ولنجعلْ الدنبا في هذا دليلًا، فالأرض يسكنها نحو ألف ألف مليون

(1) وفي الحديث الصحيح امن ناته صلاة العصر، فكانما وُتر أهلُه، وماله آي أصابته دامية عظيمة كحرين أر غرق، نفقد الأهل والمال.

الأصنام، ويقدمون أعز ما لديهم من نفس ومال في سبيلها، وثلالنون في
 المائة يهود، وهم يظنون أنهم أبناء الله وأحباؤه، وقد ران ران علي قلوبـهم الغلظةُ والقسوة، واستولى عليهم الحرص والثهوة، وألكثر من عشرين في
 طريق التقليد، ويبتعدون عن تعاليم دينهم الخالد، فالإنسان حقّت عليه كلمة الله، وصار في خسر وفسادن، وبعدِد عن الإيمان، وضياء الإِسلام، فإِن





 لا ينفك عن خسران، والخسرانُ تضييعُ عمره.





(1) في هذه الآيات وعيدٌ شُديد للبشر، لانها حَكمت بالخسران على جميع الناس، إلاًا
 التواصي بالحق، ع ـ التواصي بالصبر، وأنّه كما يلزم المكلَّف تحصبل ما يخصص نفسنه
 والنهي عن المنكر، وأن يحب لغيره ما يحبه لنفسنه.

بالاستمساك بالحق، وهو الدين أجمعُه، والخير كلُّه، من تورام


 تحت التواصي بالحق، لأن الأول عبارة عن رتبة العبادة، التي هي فعل ما ما ما
 تعالى، فإن المراد بالصبر ليس مجرد حبس الئلى النفس عما تتشّوق إليه، من
 سبب الربح دون الخسران، اكتفاء ببيان أن ما عداه يؤدي إلى الخسران والهّ أعلم بمراده.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد له رب العالمين
("تم بعونه نعالى تفسير سورة العصر"]

*     *         * 



مكية وهي تسع آيات

.



 خصوص الوعيد بهم، بل كل من اتصف بوصفيا ولمهم القبيح، فله ذنوب مثل والم

 وإظهار العيب قد يكون باللفظ، وتد يكون باللإشارة، وكلها داخلٌ تحت النهي



مجرى السبب، لأن ظنه أٌن الفضل في المال، ولأجل ذلك يستنقص غيره:


至 الحسن: ما رأيت يقينا لا شكك فيه، أشبه بشك لا يقين فيه، من الموبت


 وتكسر كل ما يلقى فيها، كمما أن شأنه كسر أعراض الناس .


.
 إضافتها إليه سبحانه، ووصفها بالإيقاد، من تهويل أمرها ما لا مزيد عليه.

重 وتخصيصها بالذكر، لأن ألفؤاد ألطف ما في البدن، وأشد تألماً، ولألنه محل العقائد الزائغة.

## (40)



> أطبقته .
.
 على الأبواب العُمُد، استيثاقاً في استيثاق، إيذاناً بالخلود إلى غير نهاية اللهم أجرنا منها يا خير مستجار، والشألعلم بمراده .
وصلى الش تعالى على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين،
والحمد لهّ رب العالمين.
("تم بعونه تعالى تفسير سورة الههزة")

*     *         * 



مكية وهي خمس آيات

.


 ألم تر ما فعل ربك الخ، لتهويل الحادثة، والإِيذان بوقوعها على كيفية
 رسوله التي ولد فيها


 حتى يهلدمها، فخرج مع جيشه ومعه فيل، كان قوياً عظيماً، واثنا عشر فيلًا غيره، فلما بلغ المغمَّس أمر بالغارة على إبل الناس، فجمع أنعام أصحاب الحرم، وأصاب لعبد المطلب مائتي بعير، فخرج إليه عبد المطلب، فعظم

في عين أبرهة، لأنه كانٍ جسيماً وسيماً، فأكرمه ثم قال لترجمانها: قل له ما حاجتك؟ فقال فال له عبد المطلب: حاجتي أن تردَّ عليَّ مائتي بعير، فلمّا





 الحمـص والعــس، فلمـا غتيـن التـوم أرسلنهـا عليهـم فلـم تصـب تلــك الحجارة أحداً إلاً هلك، وفي ذلك يقول تعالى:


 بانْ دمَّرم وأفنامم"1
 شهـت بها الجماعات من الطرير في تضاهها.
 تلك الطيور على الوصف المذكور، من خوارق العادأت المتقدمة بين أيدي الأنبياء
 ليس من عادتها أن تقتل، كما أهلك عاداً بالريح العقيم،'وفي ذلك عبرة للمعتبرين!!!

## （a）


．（
 الدواب ثم رانته．ولا يمكن أن يقال：إنه من الأخبار الضعيفة، لأنه لم يكن بين عام الفيل، ومبعث الرسول ولا رسول الشّ ولو كان النقل ضعيفاً لثـافهوه بالتكذبي، ولمّا لم يكن كذلك، علمنا أنه لا سبيل للطمن فيه والشا أعلم بمراده．
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين． والحمد شاله رب العالمين．
＂تم بعونه نعالى تفسير سورة الفيل＂

*


 لإيلاف قريش، أي من أُجل ائتلافهم واجتماعهـم على شكر الله

6 (6)
ولإلإِ فيه، والاسم الألفة، تألف القوم: اجتمعوا وتحابوا، والمعنى: إلانيا إن هذه الألفة إنما حصلت بتدبير اله تعالى، فمن أجل تيسير الها وتسهيله على

 في الشتاء إلى الليمن، وفي الصيف إلى الشام، فيمتارون ويتجرون، وكانيانوا في رحلتهم آمنين لأنهم أهل حرم الله، فلا يتعرض لهم ألحد بسوء، فلما

أهلك اله أصحاب الفيل، ازداد موقع أهل مكة في القلوب هيبةً واحتراماً، ولذلك لم يتعرض لهم أخد بسوء، فذكَّرهم تعالى بهذه النعمة الجليلة.

## .

 الشرط، إذ المعنى : إنَّ نعم الله تعالى عليهم غير محصورة، فإن لم يعبدوه لسائر نعمه، ،فليعبدوه لهله النعمة الجليلة. والإنعام على قسمين: ا بيّن الشّ الأول في سورة اللفيل، والثاني في هذه السورة.

## 


 خوف التخطف في بلدهم وأسفارهم، فقد ذكّرهم تعالى بنعمتين عظيمتين
 سوى هاتين النعمتين لكفاهم ذلك اعترافاً بفضل الش عليهم، والشا أعلم بمراده .

والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين، والحمد له رب العالمين.

> ("تم بعونه تعالى تفسير سورة قريش"

*     *         * 



مختلف فيها وهي سبع آيات

.



 هو، وما هي أوصافه؟ .
.
 عرفت الذي يكذب بالدين؟ إن لم نعرفه، فهو الذي يدفع اليتيم، دفعاً


 .المشتهيات، فإنكار القيامة كالأصل لجميع الكفر والمعاصي.

## 





## .

 غير مبالين بها يؤخرونها عن أوفاتها، وتك هي صاة ألمنافقين؟.


 المنانفون، يتركون الصلاة إذا غابوا، ويصلون في العلانية، والمؤمن مـد يسهو في صلاتت، فيتداركها في الحال والمنافق لا يبالي. .


 وصلى الشا وبلم على نبينا محمد، وآله وصحبة أجمعين، والحمد شلّ رب العالمين. ("تم بعونه ثعالى تفسير سورة الماعون" (1) أخرجه أبو داود في سننه رقم IOV في الزكاة، وإسناده حسن.


مكية وهي ثلالث آيات

. (4)





وعدنيه ربي عزَّ وجلَّه(1)
. 6 合
 أداء لحقوت شكرها، فإنَّ الصصلاة جامعة

(1) هذا طرف من حديث أخرجه البخاري في التفسير /^/rهاه ومسلم في الصلاة رقم .rrov

الأوتـان، انحـرْ البُـدن التـي هي خيـار أموال العـرب، وتصـدق بهـا علبى المحاويج .

艮
 لأن كل من يولد إلى يُوم القيامة من المؤمنين أولادك، فتبقى ذريتك
 وذلك أنه زأى النبي وأناس من صناديد قريش؛، جلوس في المسجد، فلما ونما دخل العاص فالوا



 وصلى الها على سنيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين،، والحمد لهّ رب العالمين

## "تم بعونه تعالى تفسير سورة الكوثري"

*     *         * 



- 合

 فنزلت، فغدا إلى المسجد الحرام وفيه ملا من قريش فقرأها من مسايرته، وانقطع طمع الكافرين الفاجرين.


## 

 أي لم يعهد مني عبادة صنم في الجاملية، فكيف ترجى مني في الإسامام؟ فأنا بريء. من آلهتكم ومعبوداتكم.
.


الذي أنا على عبادته، فأنتم لا تزالون على خلال، فلا مساومة بيننا ولا وفاق．

## 

 حييتُ، لا أعبد آلهتكم إلآن، ولّا في ما يُستقبل من الزمان．
（ $\quad$. ．

الحقًّ، فلا معبودنا واحل، ولا عبادتنا واحدة（1）



 فدينكم الكفر والإِشراك، وديني التوحيد والإخلاص، واله تعالى أعلم بمراده
وصلى اللا على نبينّا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ．
（تم بعونه تعالى تفسير سورة الكافرون）＂
来来来


 الاختصار إرادة التخفيف والإيجاز ．

.


 لوروده، مستعداً لشكره، روي أنها نزلت قبل الفتح، وعليه الأكثر، وكان الهان
 النبي



 تعالى أمكنه من رتابهم، فعفا عنهم، نم بايعوه على الإسلام.


 جماعات جماعات كثيفة، كأهل مكة، والطائفن، واليمن، وسنائر قبنائل العـربّ، روي أنـه
 من أصحاب الفيل .







 استتغف، والكواب كثير القبول للتوبة، والها أعلم بمراده . وصلى الله تعالى على ’سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد له رب العالمين
"تم بُعونه تعالى تفسير سورة النصر"]



 أو استكره ذكر اسمه، وإيثار المباب على الهلاك لما لما روي في الصحيحين






 عادة العرب في التعبير ببعض الشيء عن كله.
(1) صحيح البخاري ب/ry .
．（同






 استأجروا بعض السودان فاحتملوه ودنوه،، فكان الأمر كما أخبر به القرآنة، فهو إخبارٌ بالغيب، طابقه وقوعه．

 العذاب العاجل، فالنار ذات اللهب، للشقي أبي لهب．
．电曼

 في طريق النبي
 تحمل الحطب على ظهرها لشُدة بخلها．





 تحصل معه، انقطعت الأطماع، وعلم كل أحد أحد أنه شيء يتعلق بالدين أصلاَ، والشا أعلم بمراده.

وصلى اله تعالى على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لهُ رب العالمين .
"نم بعونه تعالى تفسير سورة المسد"]

*     *         * 



مكية وهي آربع آيات

. (重
 الإيذان بأنه من الشهرة والنباهة بحيث يستحضره كل أحد، كأنه قيل :






 والعدد، فهي صفة الذات الإلهية.



وهو السيد المصمود إليه في الحوائج، والمعنى: وهو الذي يصمد إليه كل
 يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وتكرار الاسم الجليل، للإشعار بأنهّ من لم يتصف بذلك، فهو بمعزل عن استحقاق الألوهية، بيَّن أولا ألوهيته عز وجل، المستتبعة لكافة نعوت الكمالن، نم أحديته الموجبة تنزه هن عن المن شائبنة
 المخلوقات إليه، وروى البخاري في إفراده عن أبي وائل قال : الصمدل هو السيد. اللذي انتهى سؤدده، وهي رواية عن ابن عباس أيضاً. .



 لأن كل مولود محدث وجسم، وهو تعالى تديم ليس بجسم، لا أول لوجوده

## ( . 6 佥


وقوله تعالى \$أحده يبطل مذهب النصارى في التثليث، والصابئين في
 هذه السورة عن أبي سعيُد الخلدري قال: قال رسول بيده إنها لتعدل ثلث القرآنذ|(1) .وعن سهل بن سعد قال: جاء رجل
(1) أخرجه البخاري في فضائل القرآن or/9ه ولفظه عن أبي سعيد الخذدي أن رجلًّ =

 أحد) مرة واحدة، ففعل الرجل، فأدرَّ اللّ عليه رزقاّ"، والشا أعلم بمراده . والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد شله رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرة العالمين بك، العالعا العملين لك، الراجين لثوابك، الخائين من عقابك، المكرمين بلقائك آمين يا -معين

## ("تم بعونه تعالى تفسير سورة الإخلاص")

*     *         * 

=
 القرآنه .


مكية وهي خمس آيات


 والتجبال عن العيون، والسحاب عن الأمطار، والحب والنوى عما ولا يخر
 عن النور، عقيب الظلمة، والسعة بعد الضيف، علمةٌ كريّ كريمة بإعاذة العائذ، مما يعوذ منه، وتقوية لرجائه، بتذكير بعض نظائره، ومزيد تراليد الجد والاعتناء، بقرع باب الالتجاء إليه تعالى


 كله وعالم الخلت وسرُّه اختياري، كالكفر، والظلم، والطنيان.



 (يا عائشة استعيذي بالش من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، وفيل:

 أصعب وأغسر، ولْذلك فيل: صالليل أخفى للويل"، وإنما أمر بالاستعاذة من شر الليل، لأن في الليل تخرج اللباع والهوام، والسارق والمرا والمكابر، ، ويقع الحريق، وتنتشر الأرواح المضرة، الجنّ والشياطين.

## 


 المعتزلة في إنكار تحقق السحر، والنفث: النفخُ مع ريق، ومنهم من مثالن

 التأثير أكثر وأشد، وتعريفها لإِيذان بشمول الشر لجميع أفرادهن.
.

 وصلى الشا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد الش رب العالمين.
"تم بعونه تعالى تفسير سورة الفلّي")

*     *         * 



مكية وهي ست آيات


产

ن بيان، جيء به لبيان أن تربيته تعالى إياهم، ليست بلـئ بطريق تربية سائر الملوك

لما تحت أيديهم، بل بطريق الملك الكامل، والتصرف الكلي الكـ
.
 سواه وتخصيص الإضافة بالناس، مع انتظام جميع العالمين في سلك ربوبيته، ، وملكوتيته، وألوهيته، للإِرشاد إلى منهاج الاستعاذة المرضية عنده تعالىى.
(9)
 الزلزلة، والمراد به ضالشُيطانه سُمي بفعله مبالغة، كأنه نفس الوسوسة
 رُوي عن سععيد بن جبير" إذا ذكر الإنسان ربه، خنس الشيطان وولّى، وإلذا غفل رجع ووسوس إليه.

## .

 والمعاصي والفجور، ليوقعهمم في نار الجخيم، وفي الحديث الشريف الإن
 تعالى خنس، وإن نسي التقم قلبه، فذلك الوسواس. الخناس|"(1).

## . 电重



 الجيم بمعنى الجن، نعوذْ بالهَ من شر شياطين الإنس والجن، وعصمنا النّا من الغفلة عن ذكره إنه سمميع مجيب الدعاء.

## ("ما ورد في نضل المعوذتين")

1 - روى مسلم عن عنبة بن عامر أن رسول اللّ 1
(1) أخرجه الحانظ الموصلي، وأخرجه البخاري تعليقاً عن ابن عباس، وانظر تفسير ابن كثير

أعوذ برب الناس)
 أوى إلى فراشه كل ليلة، جمع كفيه، ثم ينفث فيهما فيقرأ قل هو الشا أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم أم يمسح بهـ بهما ما استطاع من جسده، (يبدأ بهما على رأسه، وما وأ أقبل من جسسده،
(r) يفعل ذلك ثلاث مرات"

 وأمسحُ عنه بيديه، رجاء بركتيهما"(r)
 اثنتين : رجل آتاه الله القرآن، فهو يقوم به آناء الليل، وأطراف الن النهار،



 علـى الـديـن كلـه، وصلـى الشار علـى محمـد، وعلـى آلـه مصـابيـح الأنـام،


 لكـل حـائر ملهـوف، والمجيـر مـن كـل هـانـل مخـوف، أحتمـي بحـرَمِـك

(Y) أخرجه البخاري 1 (Y/9 (Y)
 ( ( ) أخرجه الشبيخان البخاري 10/9 في نضائل القرآلن، ومسلم رقم 1010 في المسافرين.

المأمون، من غوائب ريب المنون، وألتجى، إلى حرزك الحريز، وأوي إلى
 المكنون، خير ما جرى به قلم التكوين، من أمور الدنيا والدين، وألونا وأعوذ بك من فنون الفتن والشُرور، لا سيما الاطمئنان بدار الغنرورو، والاغينا واغتار بنعيمها وزهرتها، والافتتان بزخارنها بعنايتك، وأفض عليّ من شوارق الأنوار الربانية، وبوارق الآثار النبّبحانية،
 وهذب نفسي من دنس الطبائع والأخلاق الردية، ونور قلبي القاسي بلوانئ


 يقوم الناس لرب العالمين، والحشرني مع الذين أنعمت عليهم من النبيين، والصديقين والثهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً. وصلى الشا على سُيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لّ رب العالمين.

الحمد شله على التمام، والصلاة والسلام على أفضل الرسنل الكِرام بعون الش العزيز الجليل، وعليه الاعتماد والتعويل، إنه قريب قدير ماليّيب،
 المقتطف بفضله عزَّ وجلًّ في بلدة "الصوفيا" من بلاد بلغاريا في اليوم الثانياني من شهر ذي الحجة الثبريفة لسنة ثلاث وثمانين وثلاث مائة وألفـ من من
 الكثير، المصطفى الحصن المنصوري، والحمد لش في اللبء والختامّام، وآخر دعوانا أن الحمة شا رب العالمين ـ المين
"تم تفسير القرآن الكربم بعونه تعالى"

*     *         * 


## 

## 

0 مقدمة التفسير V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - سورة فاتحة الكتاب

ro

                            Y ـ ـ ـورة البقرة
    r94 ...................................... . . . .

\&11

                                    ع ـ ـ سورة النساء
    
0 ..... - ـ سورة المائدة
44 ..... 7 ـ سورة الأنعام
197 ..... V ـ ا سورة الأعراف
miv ^ ـ ـ سورة الأنفال
ケワ ..... ه
โ\&V - 1 ـ سورة يونس ..... $0 \cdot 0$
II ـ ا سورة هود
ov1 ..... IY ا ـ سورة يوسف

## فَهْرَسُ المِكَّلّدالنَّالِثِ



## فَهْتَرَسُ المِجَلَّالَالَبِّ



| orr | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| :---: | :---: |
| M7V | . |
| $\varepsilon \cdot 0$ | - M - سورة - |
| SrV | - |
| \&79 | - ¢ ـ سورة غافر |
|  | . . |
| OYV | . . |
| 001 | ¢ |
| $0 \vee 9$ | . . |
| 090 | § 0 ـ سورة الـجاثية |
|  |  |
| 0 | ¢ 7 ـ سورة الأحقاف . . . |
| rr | . |
| r9 | - E^ |
| 00 | 9 9 |
| 79 | . 0 - |
| Ar | 10 01 ـ سورة الذاريات |
| 99 | . - Or |
| $11 \%$ | . |
| \|r| | - 0 ـ سورة القمره |
| $12 V$ | 00 ـ سورة الرحنّن |
| 170 | O 07 ـ سورة المواقعة |
| $1 \wedge V$ | ـ OV |
| $r \cdot r$ | . O^ |
| Ylo | 09 ـ سورة الحشر |



| EVo | . 17 - سورة الطارت |
| :---: | :---: |
| \&V9 | - - 1 - |
| ENO | - - ـ |
| <91 | 19 19 - سورة الفجر |
| \&99 | -9 ـ |
| $0 \cdot 0$ | . 91 |
| 011 | 4Y 4 ـ سورة الليل |
| 0.18 | ¢9 9 ـ سورة الضّح' |
| OYI | . 92 |
| oro | 90 - 9 - |
| or9 | 97 9 - سورة العلت |
| oro | - 4 - |
| org | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|  | 99 |
| $0 \leqslant V$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 001 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 000 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 1 Y |
| 009 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| O7\% | . . . . . . . . . . . . . . |
| 07 V | 1*0 ـ سورة الفيل . |
| OVI | - 1 - 7 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| OVF | - |
| ovo | . . . . . . . 1 - |
| OVV | 1-1 9 - سورة الكافرون . . . |
| ova | . . . . . 11 - |
| ON1 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|  | 099 |

OAO IIr$0 \wedge 9$Y 11 ـ سورة الفلقـ ما ورد في فضل المعوزتين090 .............................................. . . . . . . . .

## 

